
All rights reserved.



## जाल समाचाई 11


 का श्रर्थ खोजने ज्रार प्रकाशित करने मे वड़ा परिश्रम डता रों हैं। हमारा



 ग्रयर्नवेदेद भाषय।




 य्याकरस, निरुक भ्रादि सहित भ्राप के सामने निघ्यमान है। हल के सात


 प्रकाशित होगा। मूल्य पथम दाएड के .लग भग होगा।
 है कोई बड़ा। भाष्य पूरे पक पक काएड का छुपता है जिस ते उस फाग़्ड ज़ पूरा विपय जान पड़े। प्रत्येक काएड का मूल्य उसके विन्तार ये श्रतुन होगा। जो महाग़रय सनातन वेददिव्या के पेंमी भ्रपने नाम पूरें भाप्प के लिके ग्रन्ध छुपने से पूर्व ग्राहकसूची में लिखावँगे, उनको निगत मूल्य में सें ₹०) सैकड़ा हूट देकर पुसतक छपपने पर दी० पी० दारा, भेजी जाया करेगी। लध्यवध्नियेन ग्रो परिडत क्षेसकरणाद्वास निनेनिना निर्मितम् प्रकाशितश्न । Make．me beloved among the Gods， beloved among the Princes；＇make Me dear to cveryone who sces，to

Südra and to Āryan man．
Griffith＇s Trans．Atharva 19： $62: 1$
ग्रयं ग्रन्यः परिडत काशीनाप्य पाजपेयिपयन्धेन म्रयागनगरे श्रोंकार यन्जालये सुद्रितः।

## सर्वाध्रिकारो प्रन्थकारेाया माध्रीन पन रक्षितः।

 प्रथमान्त्तौ，$\}$ संबतू ₹हद६ वि०।
## व्रिपय सूची।

विपय।
श्रथर्वनेद्द भाव्य भूमिका। श-ईश्वर स्तुति प्रर्थना। ₹-वेद्र। ३-भ्रणर्वेशेद। 8 -शधर्वंवेद्व विसतार। पू-सूक्ता भेश।

७-साय्यकाण्य श्रसंपूर्ए है। • F-प्रधन्नेनेन पुसतके श्रोर

चिपग
取 1
ग्नाना भाण1 . 30

20-निवेश्रन।

सूत्त विवरे का फाइड ? 30

चेद्रों में
?

:: सङ़्रेत सूर्ची।
सक्षेन सङेत विपये सङ़ सळ्फेत विपयं

मत्र ।
5अख्य० $=$ श्रुन्यय 1
अ० प० $=$ अन्मने पदी।
ङ० = उसादिकोग, पान, सूँच ( स्वामी दयानन्द सरखवती संशोध्रित )।
भु० $=$ अुग्वेद, मएडल, सूक्त, मत्ञ।
Aि० $=$ किया।
त्रि० $=$ न्रिलिए ( विशेपया)।
न० $=$ नपुंलकलिद्ध।
नि०, निरु० $=$ निरुक, ग्रुध्यमं, खस्ड, (यारकमुनि कृत) i
निघ० $=$ निघय्ड, श्रध्याय,खर्ड,(या₹ऋमुनि कृत )
प० प० $=$ परस्मैपद्दी।
पा० $\approx$ पाड़ानीय व्याकरएा-ध्रघ्धध्यायी, श्रध्याय, पाद, सूत्र।

पृरो० $=$ पृमद्याद्वि
य0, गज्ञ: = य
श० क० न्नु० = शः

 कोप, श्रोतारानाध तर्भचचझवति भदृचार्य सक्कित।
सर०ने० $=$ सामनेर्, पूर्वांचिक, पषाठक,
दराति,मन्ज्रा उत्तरार्चिक,मपाउकः:
भर्र्धभवाठक, सूक चा चृ ।
() , इस कोष्ट में मन्न्न के शब्द्र है
[ ], पेसे कोष्ड के शण्द्र व्याख्या वा अध्याहार हैं।
$0-\cdots=$ चुन्त के भाग में पूर्क भाज मिलाकर पूरा पद क. बलि, जैरू


## 



यो भुतं चु सव्यं च सर्वें यश्चौधितिष्ठति।
स्व ใं यंस्यं च्चेवेलं त₹सै न्येप्टाय ब्रह्नंणे नसं:॥१। प्रार्व० का० \{० सू० $=$ म० १ ॥
( यः ) जो परमेश्वर ( भूनम् ) ख्यतीत काल (च) श्रैर ( भव्यम् ) भविप्यत् काल का, (च) श्रौर (यं) जो ( सर्वम्) सव संसार का (च) श्शश्य (श्रिधिपति) श्रिघ्रिता है। (च) श्रोर ( स्ःः ) सुग्र (यस्य) जिस का
 घल, जगदीव्नर को (नम:) नमरफार है।

हें परमित्ता, पर्मान्मन् ! श्राप, भून , भविप्पत्, वर्तमान श्रीर सब जगत् के सामा हे, भ्राप केवल श्रानन्द्य खरूप श्रोर श्रनन्त सामर्थ्य वाले हैं। हे प्रभु ! श्राप हमारे हृद्य में सदा विराजिये , अ्राप को हमारा चार्वाए नम₹कार है ॥

तथा मामदृय से चयागने सेध्राविनै क्धा़ु ॥ २॥ श्रधर्न० फा० द सू० \{0工 म० ४॥
( ग्रगने ) हे सर्वंध्यावक, पकाश सरूपप परसेशबर ! (याम् ) जिस (मेधाम ) धारसएवती चुद्धि का (भूनकृतः) यथार्थ काम फरने दारे, ( मेधाघितः) घढ़
 हैं , ( तया) उस ( मेधणा) श्रन्नल वुद्धि से ( माम्) तुभा का ( श्रश्र) ग्राज ( मेधाविनम्) अ्रचल सुाद्व वाला ( हलु ) कर ॥

 न्माश्रों की होती दे, जिस से दमें वेदों का गधार्य ज्ञान पों ग्रार छम संसार भर में उसका प्रकाश करें।।

स्वंस्त मात्र उुत प्रन्ने नो अस्तु स्वस्ति गोम्यो जगंते पुरुषेख्य:। विश्वं सुनलंतु सु विद्चं नो अस्तु ज्योगेव दृशेम सूर्यम् ॥ ₹॥

( न: ) हमारी ( मान्रे ) माता के लिये ( उत ) श्रैर ( fपफे ) पिता के लिये
 पुरुपों के लिगे और (जगते) जगत् के लिये (स्स्ति) सानन्द्र दोंत्वे (झिश्वन्म्) संपूर्ला ( सुमूतम्) उत्तम पेखर्य और ( सुचिद्धन्रम्) उत्तम कान था फुल ( न: ) इमारे लिये ( अ्ञस्तु ) हो, ( ज्योक्) बहुत फात्त तक ( वूर्यंम्) सूर्य का (फ्वा) ही ( दरोम ) हम देसते रहं ॥

हे परम रन्कक परमत्मन् ! हमें चेद न्चिषान दीजिये जिस से एम चपने
 सब मजुण्यों , सव गौ श्राद्धि पगुश्रो, और सब संसार की सेवा फर सफे, और सव के श्रानन्व में श्रपना श्रानन्द्ड जानें , और जैसे सूर्य के पकाश में सव कामों को सुख से करते हें, वैसे ही, हे प्रकाशमय, सान स्वरूप, सर्धान्तर्यमी प्रभु ! श्राप के ध्यान में मगन होकर हम सदा प्नल चित्त रह ॥

$$
\text { २-वेद़ } 11
$$

तस्मोद्ध युज्ञात् संर्वा हुत्त ॠच: सामोनि जांज्ञरे। "छन्दोंासि जा्ञ्ञारे तस्माद यजुस्तरमोद़जायत ॥ ? ॥

( तस्मात्) उस ( यक्षत्त्) पूजनीय श्रौर ( सर्वहुतः ) सच के भह्रा करने योग्य परमेश्वर से ( ॠचःः) ॠृ्चेद्द पपद्धर्थं की गुराभकाशक विद्या ] के
 हुये। ( त₹्मात्) उस से (छन्द्रांसि) ग्रथर्वनेद्द [ अानन्दद्वांयक विद्या] के मन्न्च (जईरे) उत्पन्न हुये, श्रोंश (त₹मात्) उस से ही (यज्जु:) यज्जुर्वेद [सत्कर्मों का क्षान ] ( भ्रजायत ) उत्पन्न हुभ्या है।।

यस्म्दृचों अपतंक्ष्न न् यजुर्यस्म।ढ़पाकंषन् । सामौनि यस्यु लोमौन्यथर्वाङू ग्गिरसुी मुखं।्। सकम्मं तं त्रू'ट्ह कत्तम: श्रिंदेव स: ॥ २ ॥ ऊर्र्न० का० श०। सू० ०। म० ₹०।l
 मन्बों को (ज्रपप्घतन्त्रत्) उन्होंने [ भृवियों ने] सूब्म किया [ मलले पकार विचारा ], ( यस्मात्) जिस \{़ख्र से प्रात करके (यज़ः) सत्कमों के क्षात को ( ग्रपन्बक्तपन्) उन्हौने कस, प्रर्थाइ कसौटी पर रक्बा, ( समानित ) मोच्न
 प्रद्विस्तः ) ग्रपर्व प्रर्णात निश्षत जो पर्वहल है उसके प्ञान के मन्न ( मुखम्) मुस्ब के समान मुल्य हैं, (सः ) वह्ट (पव) निश्रय फरके ( कतनम:लित्) कौत
 का सहारा देने वालता ईचवर ( हूहि) तू कहा।
 है, और्रौर चारों वेदे सामान्यता से सार्वंलौकिक सिद्दान्नों से परीपूयाहोने फे फारा मुुुण मान्र ज्रीर सव संसार के लिये फल्याराभारक हैं।।

उस परम गिता जाद्दीख्रर का प्रति धन्यवाद है कि उसने संसार की भलाईई
 पकारित किया। गह चार्यो वैदे एक तो सांसाररिक च्यवारों की शिज्ता से परमात्मा के प्ञात का, ज्ञोर दूसरे परमाल्माके द्वान से संस्सारिक गवदारों का उपदेग़श फरते हैं। संसार में यही दो मुल्य पदार्थ हैं जित की वथार्थ पाति और अम्यास पर मडुण मान्र की उन्नति का निर्मि है। हत्र बातो बेदो को ही जयी

विद्या [ तीन विद्याश्र्रों का भर्डार ] कहते है। जिस का श्रर्थ परमेंख्वर के कर्म उपासना शौर ज्ञान से संसार के साथ डपकार करना है।

## वेदों में सार्वभौम विक्षान का उपदेशे है।

 अाच्रार्यी ब्रह्मचर्येगा बह्मचारियानिच्छते ॥ ? ॥

$$
\text { ग्रथर्वंवेद-का० ११, सू० } 4 \text {, म० १०। }
$$

( घह्नचर्यं सा) वेदविचार श्रैौ़र जितेन्द्रियता रूपी (तपसा) तप से (राजा) राजा ( राप्रम्) राज्य की ( वि) श्रनेक प्रकार से (रन्षति) रज्ञा करता हैं।
 चेद विद्या धौर इन्द्रियद्यमन के कार्या (घह्लचारियाम) वेद्द विच्चारने दाले जिते-
 श्रौर इदन्द्रियों के दमन से मनुण्य सांसारिक श्रोर पारसार्थिक उम्नति की परा सीमा तक पहुंग जाता है ॥

बुज़्छिपूर्जो बाक्यट्टतिवैदे ॥ १॥

वेद में वाध्य रचना बुद्दि पूर्वंक है [ श्रार्थात् वेद में सव चातें चुद्धि के श्यन्ड० कूल हैं ] ॥

परिडत श्रन्नक्भ्ट तर्कलंग्रह पुस्तक के शाव्दखराड में लिखते हैं।
वाक्यं ट्वितिधं वैदिकं लौकिन्ं च। नैद्रिक्रमीए्वरो-
कत्वांत् सर्वमेव मसाणमू। लौकिल त्वापो कंत पमाणम्ः
धाक्य दो प्रकार का है, वैदिक श्रौर लौकिक। वैदिक वाक्य ईश्वरोक्क होने से सब ही. प्रमाया है। लौकिक चाक् केवल सत्यबक्ता पुरुप का चचन प्रमारा है ॥ मन्डु महाराज मनुस्मृति में लिखते हैं।

## वेद्मेव सद़ास्यसेत् तपस्तप्यन् ढ्विजोत्रम:।

वेदाभ्यासो हि निमस्य तप: पर सिहोच्यते ॥थ॥२।?६६॥

द्विजॉ [ मालाल, च्न




 भूलोक ], चार अप्रम [ घस्ननर्य , गुहलव वान्रस्र , सन्यास ], ग्रौर भूत, घर्ंमान श्रोर भविप्पन्, , प्रन्नग श्रत्लग सच वेद् से प्रसिद्ध होता है ॥२॥

##  <br> 

 भी द्ग्ड देने फे पद्र, ज्रोर सब लोगों पर श्राधिपल्य [चकव़्ति शज्य] के योग्य होता दे॥ ॥ ॥

## 



 घोना है ॥४॥

हुसी प्रकार स्व शाग्त्रों में वेन्दों की श्रपूर्व महिमा का चर्यान है।





 म女ा उपकारी से।

## ग्रयर्वषेद्भाष्यभूमिका ।

## १-ॠग्वेदादिभाण्यभूमिका।

२-ॠग्वेदभाष्य [ जो मएडल ง सूक्त ६१ मन्च्र २ तक हुग्रा है ]।
३-यजुर्वे दमाण्य।
צ-सत्यार्ध्यकाश।
अन्य भी विद्वानों श्री साययाचार्य ध्रादि ने वेदों की रच्ता श्रोर व्याख्या के लिये श्रनेक भयन किये हैं, भ्रोर शब भी विदान् ल्लाग परिश्रम उठा रंद्र हें ॥
३—अथर्ववेद ॥

ऊपर कह आये हैं कि ईश्वरहृत चारों वेदों में से भ्रथववेन्द एक बेट् से।

 वेद इन दो श्न्दों का समुदाय है। थर्व धातु फा श्रर्थ चलना श्रोर ग्रधर्न का चर्थ निश्रल है, श्रैर वेद का भ्रर्थ बान है, श्रर्थात् अ्रध्रवं, निश्चल, जो पक रस सर्वण्यापक परवह्त है, उस का छातान श्रभवर्ववेद्द है। (२) घन्द, रूस का शर्थर्ध ग्रानल्द्दायक है, अर्थाव् उस में श्रान्द्ददायक पदार्थों का वर्शान है। (३) अ्रथर्वाईक्रिरा, इस पद का श्रथं यद है कि उस में अथर्व, निश्चल पर्वस्न घोधक
 का घान है, श्रौर जिसके मनन श्र्रोर सान्तात् करने से घहााभ्रों [ त्राहलयों, चसघानियों ] को मोत्ज सुख प्राप्त होता है ॥
( १) श्रथर्वायोडथनवन्तस्थर्वतिग्चरतिकर्मा तर्वतिपेध:-निरु० ११। १=1
 वकारलोपः। न थर्वति न चररीति श्रथर्वा ढढ़सभावः। हलग्र। पा० ३। ₹। २२१।इति विद् ज्ञाने-घन् । इति वेदो ज्ञानम् । अ्रधर्वयो धढ़ख्वभावस्व परमेश्वरस्य वेदो डधर्वंकेदःः ॥
 छः। चन्दयति श्राहलादयतीति छन्दःः ॥
(३) अझ्भतररसिरिरुडागमश्ध। उ० ४। २२द। इति श्रणि गतो-झसि, इरुट ग्रागमः । ज्रहति गच्छतिति प्राम्नोति जानाति का परव्रह्न येनेति श्रझिराः,वेश्। श्रथर्वयोडद्रिरसोऽधर्वाझिरस ः॥
( ४ ) वृंहोनोडच। उ० ४। १४६। इतिचृहि चृद्धौ-मनिन्र। नकारस्य ग्रकारः,


अधर्ववेद संपिता भह्ट जार० रोध साहिव श्रीर उविल्यू० डी० निछटनी साहिब [Professors R. Rolh and W. D. Whitney] ने जर्मनी देश के यर्लिन नगर में सन् १ニч६ ई₹नी में छपवाई थी [See Page 10, Oritioal Notes on Atharva Samhita with the Commentary of Sayanacharya, Government Central Book Depot, Bombay; and page XIII, Grifith's English Translation of the Atharva
 भाव्य केचल गवर्रमेन्ट सेग्टूल बुक खिपो बंधर्ध की फोर से छुपा है, चह भी असंपूर्या [लगभग साधे वेद का भाष्य] और केवल संसकृत मे है भौर उसके चर बेपनों का मूल्य ४०) चालीस रुपया है। इस से यड़े २ धनी विदान्त ही उस फों देश सकरों है, सामान्य पुल्यों को उसका मिलना और समभना कठिस है।

## Q-अधर्ववेद विस्तार ॥

एमारे पास तीन अभर्च संधिता पुस्तक हैं, श-सायव्यभाष्य सहित घंर्ष गचर्नंमेन्द्र मुद्रापित, ₹-पं० सेवफलाल कुम्पदास मुन्रापित, और ₹-अ्रदलेर

 करके आ्यागे खिघा हैं।
 यू" तद्दश्दिना कतं वt $\cdot \cdot \cdot]$ इस मश्र तक है। रूस में २० बीस दारड,



एँ तीनॉं पुस्तकों को मिलाने से मन्त्र संक्या में यद्ए भेद (ग्र) पं० सेवकलाल फे पुस्तक से मिलान।

उक्रपस्तक मे मन्र्र भ्रन्पदो पुस्तकों मे मश्र्र मेष्:

$$
\text { काएड }=1
$$



काएड ह।

- सूक्त ६। गर्याय 81 म० 80 से पष $8=4=90^{\circ}$

कार्ड 981

| सूक्त ३51 | म० $?$ से $?=?=$ | 3 | 8 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| \% ${ }^{4}$ | म० $\}$ से $\} \bigcirc=$ ¢0. $=$ | $\varepsilon$ | 9 |
| \% 481 | म०ч, छ \% $_{\text {- }}=$ | ? (म० प) | +8 |
| \% 421 | म० $\}$ से $\theta=0=$ | \& | +? |
| \# บ* | म० $\cap$ से $\varepsilon=\frac{\square}{\varepsilon}=$ | 4 | +8 |
|  | योग ₹० | P\% |  |
|  | काएड २०। |  |  |
| सूक है। | म० 2 -२₹ $=$ २३ | \% |  |
| सूक्त ? 3 ? | म० $\{$-२, $=$ २३ | २० |  |
|  | योग ४६ | \% | + |
|  | महा योग १०\} | 8 8 | 42 | मंतंस्नाम्यां पी है नो या प्राश्रास्योम्। यस्स्ं

 की न्यूनता केघल मन्ज्ञ भागोो के छोटे म० १ह उस में नहीं है। श्भन्य ३ह। मन्दो पूश्र पाहत तौ मिलाकर श्रम्य पुस्तको के बत्रौर आगे पीज्धे होने से है, हन का समण्र मन्न्र $4.8 ง 9-80=4,8$ है होते हैं।।
(अा)-वैद्विक यन्द्रालये फे पुस्तक का सायाभाष्य सहित चंचई के पुस्तक से मिलन।





 काएद $₹ ?$ में ही ग्राया है,यदी पाठ हमने रक्ला है। यह पुनलन्ल सायखा पुस्तक में उस समय की पाठ भयाली के शनुसार दीबता है। इस थात को छोड़ुकर शेष मस्न्न संख्या झगमेर पुस्तक के तुल्य है।।

## स-सूक्त भेद्द 11

साघग़ मूप्य में जपह [सात सौ उनसट] और चजमेर वैदिक यन्त्रालय
 टिगाया जता है। मन्मों का वर्षणन ऊगर हो घुका है।

| काएड जिनमें मेद्द 咅 | सावया भाय में स्क | वैटिक यन्जालय सायकाभाप्प में |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | की पुस्तक्रमें सूक्त | श्रधिक |
| $\checkmark$ | 2₹) | 1? | 4 |
| $\pm$ | 24 | 80 | 4 |
| $\varepsilon$ | 34 | S0 | $x_{1}^{1}$ |
| 18 | \$ | 30 | २ |
| ? ${ }^{\text {a }}$ | \% | $y$ | $\xi$ |
| 33 | $\varepsilon$ | 8 | 4 |
| है कांड | \{ $2 \chi$ | 240 | 25 |

## ह- ऊनुचाक 1


 कीं गयाना कां यदां नदींदिधारा, पुस्तक के मीतर ॠपने स्यान परद्विखाया है।

## ง-सायया भाप्य प्रसंपूर्या है ।




अतीस नहीं होता। हूस पुस्तक में केवल द्ट फाएडों से कुष्ड प्यधिक का भाण्य




द-अथर्वनेदद पुस्तकें और अपना भाप्य।
१-श्रधर्वेेद्द संहिता श्री सायखाचर्य चिरचित भाष्य सहित,गवर्नमेन्ट्ड चुक
 १ $F E \mathbb{R}$ ईसवी।


 [सन १ृ०० द्रेखी]।


 और सामवेद भाप्य, श्री महीधर कृत शुक्र यज्ञवेंद्द भाप्य, थी मद्यानन्द्ध सरखर्ता क्रत छुग्वेद धौर यज़ुर्वंद भाप्य, परिडत तुलर्सी राम कृत सामवेद्द भाष्य, पासक मुनि कृत निघटादु घौर निएक, प्रैर पारानि मुनि कृत श्रहाध्यायो ध्याकर्या, सर राजा राधाकान्त देव बहाटुर हृत शाम्द करप द्वुम कोप, चौर श्रन्य ध्रन्ध मुभे घहुत उपषोगी हुये हैं, हस लिये उन ग्रन्थ कत्ता महाशयों को मेरा हार्दिंक धन्यचाद है।

इमारे भाध्य में संहिता पाठ धैंदिक यन्मालय शजमेर के पुस्तक का है, पद्पाठ इस पुस्तक और सायया भाथ के श्रतुसार है। पाठान्तर टिप्पखियों में दिखाया है। सपप्टता औौर संक्षेप हे ध्यान से भाप्य का फम चद्य रद़्ा है।

> १-देवत्ता, छुन्द, उपदेश्र।

२-मूलमन्न्र-ख्वरहित।
₹-पद्पाठ-खंरसहित।
8 -सान्वय भाषार्थ।
$i^{4}$-सावार्थ।
 मन्त्र का पता ॠाद्वि चिवर्या।
ง-शव्दार्ध व्याकर्यानि प्रमिया-व्याकरख, निघराटु, निरक्त, पर्ग़रयम्राद्वि।
सछज पते के निये काएड काएड के विपय श्राद् , श्र्रोर श्रथर्वंवेद् के श्रन्य वेम्दों में मन्त्रों की सूत्री भी दिर्यी है।
ह-नमृपि, देवता, छन्द ।

भृषि चए मदत्मा फहलाते सें जिन्दों ने वेद्यों के सूदम श्रर्थों को प्रकाशित किया है [निर० २ 1 २०। तथा २। ११], देवता उसको कइते हैं जिस के गुरों


 एस भाप्य में सून्तो फे शीर्पंक पर देवता, छुन्द्ध श्रैर प्रकर्या दिये हैं। पृपियों : का निपच्य नर्षी दों सका।

## १०سलिचेदन !

लिःसम्देस अध घह समय है कि सघ सी पुरूप घर घरमें वेदों का शथ जानें भ्रार धर्मश होकर पुर्दपार्घी घनें। भाइतीय और अन्य देशीय विढान्त भी चेदों फा गर्ध होजने और दकाशित करने में चड़ा परिश्रम ङठा रहे हें। मेरा मी संकषप ही कि घधर्धंवेद फा यथाशक्ति सरल, ₹पट, प्रामारिक, कौर घल्पमूल्य भाप्य एक पक पूरे फाएस दे पुस्तक रूप में प्रस्तुत फरं, निससे सय लोग

 तौ में च्रपषा परिध्रम सफल समकूंगा।

| प.२ लकरगंज, पयाग (घखाद्धाराब )। भान्त कुप्य जन्मापमी १हदर चि०; <br>  | क्षेमकर्यादास चिखेदी। <br> जन्म,फार्भिक गुर्ना७ संघत् ใ $\%$ ०प. विकमीय, <br>  जन्मस्थाँ, ध्राम शान्हुपर मडराक, ज़िला अ्रलीगढ़ ॥ |
| :---: | :---: |

92
ग्रयर्ववेद सूक्त्त मन्यु चक्र।


स्रवर्ववेद सूत्र सन्नचच 1
११


94

| कारड |  | काराड |  | काराड |  | काएड |  | काएड |  | कारड |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| सूक्र | मंत्र | सूक्त | मंत्र | सूक्त | मंत्र | सूक्र | मंत्र | सूक्त | मंत्र | सूक्त | मंत्र ． |
| कारड १\％ |  | काएड ¢ $\cup$ |  | 38 | 28 | y¢ | q0 | 3 | ₹ | ३३ | ३． |
|  | E | $?$ |  | 20 | 8 |  |  | 8 | \％ | 38 | 之 |
| ？ | 25 | q |  |  |  | 49 | ？ | $\underline{4}$ | $\bigcirc$ | इ4 | १दं |
| 2 | マニ |  |  | २？ | 9 29 | पर | 4 | छ | $\varepsilon$ | ३द | ใ？ |
| そ | ？ 2 | काराड ₹ 5 |  | २२ | $\begin{aligned} & \text { २१ } \\ & \text { ३० } \end{aligned}$ | ч३ | \％0 | $v$ | 8 | ३ง | i？ |
| 8 | श 5 | \％छ\％ |  | २४ | E | 48 | 4 | E | 3 | ३ | ६ |
| 4 | ₹६ | 2 | द？ |  | 9 | $4 y$. | ६ | $\varepsilon$ | \％ | ₹® | $\underline{4}$ |
| द | २६ | 2 | ¢0 | २६ | 8 | पद | ¢ | ¢0 | 2 | 80 | \％ |
| $\bigcirc$ | 4 | 3 | ৩々 |  | 24 | บ＊ | 4 | 39 | is | 89 | ३ |
| г | 3 | $\frac{8}{8}$ | 25 | 2 F | ¢0 | $\underline{y}=$ | ६ | ？ | $\checkmark$ | 8 \％ | 3 |
| $\varepsilon$ | ₹ |  | रम2 | $\begin{aligned} & \text { २\& } \\ & \text { ₹० } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \varepsilon \\ & y \end{aligned}$ | 48 | ₹ | $\begin{aligned} & \ell ३ \\ & \{\varepsilon \end{aligned}$ | 8 | ¢\％ | ३ |
| \}o | 23 | काएड ？ 8 |  |  |  |  |  |  | 8 | 8 | ३ |
| ？ 2 | 93 |  |  | ३？ | צף |  | ： 9 | 24 | E | 84 | 3 |
| 92 | १？ | 2 | 4 | ३२ | 90 | ६२ | ？ | १६ | 92 | ४६ |  |
| 2\％ | \％ | 2 | 8 | そう | 4 | द\％ | 9 | ใง | १२ | $8 ง$ | २？ |
| 98 | 28 | 8 | 8 | 3¢ | 20 | ¢ 8 | 8 | ？ 2 | ६ | YE | द |
| 24 | $\varepsilon$ | 4 | $?$ | ३り | 4 | ६4 | 9 | 38 | $\bigcirc$ | $8 \varepsilon$ | $\checkmark$ |
| शद | $\bigcirc$ | ¢ | १६ | Зद | छ | ६६ | 9 | २० | $\bigcirc$ | 40 | 2 |
| \％ | ？ 0 | $\bigcirc$ | $\underline{4}$ | રૂง | 8 | ६ง | $=$ | 29 | 2？ | 4.9 | 8 |
| ₹ | 4 | ＝ | ง | ३ 5 | \％ | दू | ？ | २₹ | \％ | 42 | 3 |
| f＝ | २२० | $\varepsilon$ | 88 | ३ ${ }^{\text {c }}$ | q0 |  |  | २३． | $\varepsilon$ | y．3 | そ |
| काएड इद |  | \｛0 | $\bigcirc$ | 80 | 8 | งo |  | २४ | 8 | 48 | 3 |
|  |  |  | ६ | E？ | \} | ט？ | ？ | 24 | ง． | 42 | \％ |
| $?$ | ？${ }^{\text {2 }}$ | 28 | ？ | ¢R | 8 |  |  | २द | ६ | $4 \%$ | $\xi$ |
| \％ | छ | 23 |  | y\％ |  |  |  |  | ¢ | Ye | 2\％ |
| 8 | $\bigcirc$ | 2， |  |  | qo | ＊2 | ．8y | $2 \bigcirc$ |  |  | ¢ |
| 4 | ¢0 | \％ 8 | ？ | \＆ | \％ |  |  | 2 |  | 48 |  |
| ६ | 9？ | शบ | $\overline{4}$ | 84 | q0 | काएड 20 |  | २® | 4. | \％o |  |
| $\bigcirc$ | ใ3 | १द |  | ४६ | $\bigcirc$ |  |  | 3 | 4 |  |  |
| $\Sigma$ | \％${ }^{\text {\％}}$ | ใง | ？ 0 | \＆ง | $\varepsilon$ |  | \％ | 3？ | 4 |  | \＆ |
| $\varepsilon$ | 8 | ${ }_{2}$ | 20 | 85 |  |  | 8 | ३2 | ३ |  | 90 |


| कrएड |  | कारड ．－ |  | काएड |  | कारएड |  | \％1建 |  | काग्ड |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| स ${ }^{\text {W }}$ | मंत्र | सूक | मंत्र | सूक्त | मंत्र | सूप्त | मंब | सूक | 7ं | सूप्त | मi＊ |
| ¢३ | $\varepsilon$ | 09 | E | E？ | 22 | \％0\％ | 4 | ₹₹₹ | 2 | 2： 2 | 4 |
| ६४ | द | งE | 3 | हर | 29 | 20द | \％ | \％\％ | द | 9\％2 | \＆ |
| ¢L | そ | 108 | 2 | ¢ | 2 | 200 | \％ 2 | \％ 24 | 3 | § | $\varepsilon$ |
| ६६ | 3 | 二0 | 2 | 88 | 29 | \％0¢ | 3 | \％20 | 98 |  |  |
| ६ง | $\theta$ | E？ | 2 | $\varepsilon L^{2}$ | 8 | 990 | 3 | \％「5 | १६ |  |  |
|  |  | E |  |  |  | ． 292 | 3 | §₹¢ | 20 |  |  |
| \＆ | Q2 | Eर | २ | ع६ | 28 | q\％\％． | 2 | ₹₹ 0 | 20 |  |  |
| \＆ 8 | १२ | ある | 2 | $\varepsilon \theta$ | ₹ | 297 | 2 | \％${ }^{\text {2 }}$ | 20 |  |  |
| 00 | 20 | 28 | 3 | E | 2 | 298 | 2 | §३२ | §\％ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 294 | ₹ | §३३ | ¢ |  |  |
| $0 ?$ | १६ | 54 | 8 | EE | 2 | 9\％ | 2 | 278 | ¢ |  |  |
| Q2 | ३ | ᄃद | 9 | 800 | ₹ | 9？ | ₹ | 234 | ¢₹ |  |  |
| Q3 | छ | E＊ | $\bigcirc$ | 20\％ | ३ | 9\％ | 8 | §३द | ？द |  |  |
| 08 | 0 | EE | \＆ | 208 |  | 128 | 2 | ．2₹ง | 28 |  |  |
| 08 | $\theta$ | EE | ¢ | q०2 | 3 | §20 | 2 | 23 $=$ | ₹ |  |  |
| Q4 | 3 | 二ع | 29 | 90§ | 2 | ¢2？ | 2 | १ 2 ¢ | 4 |  |  |
| טद | $\Sigma$ | 80 | 3 | ？ 28 | 8： | 訳： | 3 | 980 | 4 | \％32 | cys |

## योगचन 1

| काएड | सूक्त | मन्न्न | काएड | सूक | मन्न | काएड | सूक． | मन्त्र | काएड | सूक्त | मत⿹丁口 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2 | इ丩 | 242 | $\xi$ | \＄\％र | 848 | 29. | 20 | そ？ | १¢ | $\varepsilon$ | 203 |
| 2 | ३दे | 203 | 0 | \％？ | २Бद | \＆2 | 4 | そ०४ | \％ 0 | ？ | そ0 |
| § | ३？ | २३०－ | $\varepsilon$ | 90 | रहद． | 9\％ | 8 | 洰号 | 95 | 8 | 2゙ア |
| 8 | $80^{\circ}$ | ₹श8－ | $\varepsilon$ | 20 | そ？ | 98 | 2 | १₹์ | 98 | 02 | をप\％ |
| 4 | З？ | ३े¢． | 90 | 20 | 340 | 24 | $?$ | २20 |  | 283 | SYz |
| 4 | ¢ 33 | १280 | 4 | 280． | श६हद | 4 | ₹ 8 | 19¢\％ | 4 | २रE | \％ 520 |

महायोग，कारड २०，सूक ७३१ मन्त्र $4,8 * * 11$

| सूक्र | सूक्त के पथम पद | देन्नता | उपदेश． | 局层 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 9 | ये त्रिषप्ता पररग्यन्ति | चाच₹पति | चुद्धि चृद्य |  |
| 2 | विद्भा शरस्व पितरं | इन्द्र | नंथ | श⿹丁口⿹丁口欠प्त त्रिपुप |
| ३ | विद्झा शरस्य पितरं | पर्जन्य आद्द | शानित्त करता |  |
| 8 | ग्रम्बयंां यन्त्यध्वभिर् | צ19 | पगप |  |
| 4 | श्रापो हिप्ठा मयोभुज्वस् | तथ | बल प्रापि | गाय़न्ऩी। |
| $\varepsilon$ | शां नो देवी उभीपय |  | श्राश०न्य | गायंश，पड़क्षि। |
| $\bigcirc$ | स्तुवानमग्न श्रा वह | इन्द्राग | सेनापंति | त⿹丁口欠，त्रिष्टुप｜ |
| ＝ | इदं हविर्यतु धानगन् | प्रग्नि，से | तथ | － |
| $\varepsilon$ | श्रस्सिन् वसु वसंवो | विश्वे देवा | सर्वंसम्मप्ति | त्रिप्षुप्त |
| \％ 0 | अयं द्वेननामसुरो | वहुा | वरुएा वर्गा |  |
| 29 | वपड्ते पूपन्नस्मिन | पूष़ | सहपि विध्य |  |
| \％ | जरायुजः प्रथम उप्तिय： | चृषा |  | त्रिप्पप्，अनुप्तुप |
| q3 | नमसंते ज्रसत्तु विद्युते | पजापड | अर्ञात्मरच्ता | श्रनु＇ट्रुप्，जगती |
| 94 | भगमस्या वर्च प्राद्विप्य | वधूव | निन्वाह | अनुप्। |
| 24 | सं संस्नबन्तु सिन्धवः | प्रजापति | ऐश्वर्यंप्रा | अ्रज्णपुप，ग्राद् |
| १६ | योडमावास्यां गत्रि | श्रतितभ | विघ्ननाश | अन⿹丁口欠口1 |
| ใง | ग्रमूर्या यन्तियोपितो | हि | नाड़ी छेने | 习न्रुप्डप，गायनी |
| ？ | निलंदम्यं ललाम्गं | सविता | राज ${ }^{\text {a }}$ | अनुप्टुप्，जगती |
| 38 | मा नो विदन् वि व्याधि | हैन्द्र | जय और न्याय | श्राज़ प्，पङ्कि 1 |
| 20 | 习दारस¢ट् भनतु देव | सो | शाऩुग्रोसें रत्ञा | जगती，प्रनुपुप्। |
| $2 ?$ | खस्तिद्दा विशां पतिश् |  | राजन्नीति | शनुप्ड |
| २२ | अनु सूर्यंमुद्यतां |  | रोग का नाश | \％ |
| २₹ | नक्षं जातास्योपधे | श्रोषधि | रोग नाश | ＂ |
| २४ | सुपर्यों जातः प्रथमस् | ส |  | तुप्डप्，पल्कि । |
| २ | यद़ग्निरपो अद्रदृ् | श्रग्न | रोगशान्ति | प्टुप्। |
| २६ | ज्रारे Sसाचस्मद्सतु | हन्द्र | शुद्ध पकरण | गाचन्ऩ। |
| 20 | अमू：पारे पृदान्नस् | प्रजापति | ＂ | पड़क्त，मनुष्ठुप |
|  | उप प्रागादे वो अग्नी | अ्रग्नि | ＂ | अनुप्डप |
| 28 | ऊमी वतेंन मखिना | म्रह्यरास्पति | राजतित्लक | ＂ |
| ३0 | विश्वे देवो चसनो | विश्ने टेन |  | निप्रुप्1 |
| ₹？ | आशानामाशापाले ${ }^{\text {a }}$ | प्रजापति | पुरुषार्थ | शनुप्， |
| ३२ | इदं ज़ासो विद्ध | घह्न | अह्यविचार | श्रनुप्डप्। |


| सूक | सूक्त के प्रथम पद | देबता | उपदेश | घन्द |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | हिरायवसाः：शुचय： इयं वीरन्मधुजाता यद्दावघंन् दान्तायया | श्राप： <br> वीरुध्＝लता हिराय | तन्माश्रायें विद्यांपापि सुवर्या ग्रादि | $\begin{aligned} & \text { त्रिप्त्। } \\ & \text { ज्रनुप्प } \\ & \text { त्रिप्रप्। } \end{aligned}$ |

२－श्रधर्वेदेद，कायड १ के मन्न्न श्रन्य वेदों में संपूर्यां चा कुछ भेद से।

| 宫 | ：मन्त्र | $\left\|\begin{array}{l} \text { श्रथर्नंचेद } \\ \text { सूक. } \end{array}\right\|$ | $\begin{aligned} & \text { श्रग्वेद, } \\ & \text { मंडल, सूक, } \\ & \text { मंन्त, } \end{aligned}$ |  ध्रंध्याय． मंत्र | सम्मेनेद， पूर्बाचिक， उर्तरार्चिक， इत्यवदि？ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ？ | श्नम्नयो चन्त्य ध्धभिश् श्रमूर्या उप सूर्यं श्रपो देवीरूप ह्वये श्रव्च्चन्तरमृत आपो दि ह्ठा सयो यो चः शिकतमो तस्मा ध्ररं गमाम बो ईशाना वार्यंयां शं नो देवीरमिप्रय श्रद्सु मे सोमो श्रापः पृएीित भूषजं यो नः खो यो श्रराः वि महच्छुर्ध यच्छु शास इत्था महां भ्रसि सस्तिद्र विशां पति वि न इन्द्र मृधो जहि वि रंत्को वि मृध्रो जहि अ्अपेन्द्र द्विषतो मनो सुकेष्ड ते हरिमायां श्रभी वर्तेन－मयिना श्रभिवृत्य सपत्नानमि श्रभि नवा देचः सविता उद्सौस्सूर्यो भ्रगादुक्दिं सपन्नत्तययो वृषा यदाबधन्त दाक्षायराा． नैनं रक्षांसि न पिशाचा： | 819 | १1 २३। ¢¢ |  |  |
| 2 |  | 812 |  |  |  |
| ₹ |  | \＆ 1 ₹ | १1 २₹। ₹ $=$ |  |  |
| 8 |  | 81.8 | १। २३ 1 \} ¢ | ع1६ |  |
| 4 |  | 419 | \｛0．1\＆1？ | १9140－प२ T |  |
| ६ |  | $y 1$ ₹ | \｛0181之\} | तथा | JoElR1？0 |
| $\checkmark$ |  | y1 ${ }^{\text {a }}$ | \｛0181 \％ | ：३६｜२४－ई¢ | Jockro |
| E |  | 418 | ¢01ع14 |  |  |
| $\varepsilon$ |  | द1 ？ | १। २そ। २०，२？ | ३६। १२ | पू0§1き1？ |
| 90 |  | ६ı २ $\}$ | १－1 \＆｜$¢$ ，६ |  |  |
| 93 |  | दे। ₹ | ¢01عا৩ |  |  |
| ？ 2 |  | ？813．8 | द1 心प1 ？ |  |  |
| 93 |  | र०1₹ | \＄07 \｛4214 |  | Ј0ع131¢ |
| 98 |  | 2018 | १०1 १पح। \} |  |  |
| 24 |  | रश 19 | \｛01 १परा २ |  |  |
| १६ |  | २2 12 | ¢01१पर1 ३ |  |  |
| ใง |  | 2？1 | १०1ं दपर1 8 | \} | Joclk｜ |
| 95 |  | २？ 18 | \｛ol \｛परा 4 |  |  |
| 28 |  | २श 18 |  |  |  |
| 20. |  | 281？ | \｛01 \｛งษ1？ |  |  |
| 29 |  | २E। | R01 \％0812 |  |  |
| २२ |  | र尺13 |  |  |  |
| ？३ |  | 2814 | ใ0：1 \％ 2819 |  |  |
| २ |  | शع1६ |  |  |  |
|  |  | ३ฯ1 | 8，1 |  |  |
| ६｜ |  | 2412 | － | ₹४ $14 \%$ |  |

## श्रोशम् 1

# अथव्वेवेदः प्रथमं काण्डम् ॥ 

 म्रथमोरनुनाक: ॥

सूक्तम् १ ॥
भन्घा: १-8 । वाचस्पतिर्दैवता । ग्रनुष्टुप् च्शन्द:, $\tau_{\times 8}$ ग्रक्षरायि।। घद्दिवृद्रयु पदेश शः一一चुद्धि की हृद्दि के लिये उपदेश।

ये स्रिंप्ता: पंर्रियन्त्ति विश्वा रू पारिए बिभ्रंतः।




साल्वय भाषार्ध— ( A ) जो पदार्थ (ति-समा:) $\{$-स़ के संतारक,
 से सम्नल्धी 3 -तीनों काल. भूत. घर्तमान, धर्रीर भविप्यूप। 8 -तीनों लोक,



और परृति। यहाए, तीन भौर सात $=$ दस । ज-चार दिशा, चार विदिशा, एक ऊपर की श्रीर एक नीचे की दिशा। $=-प ा ं च ् च ~ ज ् ञ ा न ~ इ न ् द ् र ि य, ~ ग ् र र ् थ ा ं त ् ~ क ा न, ~$ त्वचा, नेत्र, जिन्दा , नासिका, प्र्रोर पांच कर्मं इन्द्निय, श्रार्धात् वन्यू, हाथ, पांव, पायु , उपस्थ $i$ यद्वा, तीन गुलित सात= इक्कीस 1 ह-
 के सम्वन्धमें [वर्तरमान] होकर, (विश्वा=विश्रानि) सव (रूपाशि) चस्तुभ्रों का (बिम्रतः) घारशा करते हुये (परि) सब श्रोर (यन्ति) ग्याप्त हैं। (वाचस्पनिः) चेद्दूप वाराी का स्वामी परमेश्वर ( तेपाम् ) उन के (तन्वः) श्रारारफ (घला=वलानि

भावार्थ- भ्भाशय यह है कि तृषा से लेकर पर्मेश्चर पर्थन्त जो पदार्थ संसार की स्थिति के कारसा हं, उन सन का तच्च्वज़ाने (वाचस्पतिः) वेद्द धारी के स्वामी सर्वगुरु जगदींश्वर की कृषा से सव मतुण्य चेन्द्दारा प्राम करें ध्रौर उस ग्रन्त-
 समवाये-फनिन्, तुट् च। सपति समवेतीति सम्तन् संख्याभेन्दो चा । यहार, षप समवाये-क। त्रिया तारकेखा परमेश्वरेगा तारयीयेया जगता बा सह• सम्बद्धाः पदार्थाः। यद्वा। त्रयश्च सत्र चेति त्रिपता दशत देबाः । यद्वा। त्रिगुडाताः सत्त पकनिंशतिसंख्याकाः पद्वार्थाः। उच्मकरो संख्यायास्तन्पुरुपस्योपसंख्यानं कर्तब्यम्। वार्तिंकम्, पा०प, । \&। उ३। हति समासे उच्| विशेपव्याख्या भाषायां कियते। परि-यन्ति । इए् गतौ-लड् 1 परितः सर्वतो

 लोंपः। विश्वानि । सर्दारि। रूपारि। ख़ष्प शिलप शाप्प चाष्परूपपर्पतल्पाः। उ० ३। २Е। इंते रु ध्वतौ-प प्रत्यये दीर्घश्च । रूगते कीर्त्यते तद्ध रूपम्।
 बिस्तः! डु भृज् धारापोप्यायोः-लटः रातृ। जुहोत्यादित्वाप् शा: सल़ुः। नाभ्यस्तान्चतुः। पा० ७। १। v₹ ।इति नुमः म्रतिपेधः। धार्यन्तः। पोपयन्तः। वाच: ।. हिव् चचिर्शच्छुश्रि०। उ० २। पै। इति वच्त् चाचि-किप्। दीर्घंश्च। चारयाः। वेद्रात्मिकायाः। पतिः। पातेर्डतिः। उ० ४। ४७। इति
 पतिपुच्न०। पा० च। ₹। भ३। इति चिसर्गस्य सत्वम्। बला । बल हिंसे जीवते

थर्यमी पर पूर्या विश्वास करके पराकमी श्रौर परोपकारी होकर सद्ए ज्रानन्द भोगें ॥ध॥

भगवान् पतक्षलि ने कहा है-योगदर्श्रत, पाद १ सूत्र २६।
स पूर्वेषासपि गुरुः कालेनानवच्च्र्टात् ॥
वह ईंश्वर सब पूर्जों का भी गुरूहै वयोकि चह काल से विभक्त नहीं होता ।
पुनुरोही वाचसपते द्देलेन मनसा सह ।
वसेष्पते निरंमयु मययेवास्तु माँ श्रुल $\|$ २॥

 भाषार्य (वाच्चस्पते) है वारी के स्वामी परमेश्वर! तू (पुतः) वारंबार (पहि) श्रा। (वसोः पते) हे श्रेद्व गुएके रन्तक! (नेढेन) प्रकाशमय (मनसा सह) भत के साध (नि) निरन्तर (रमय) [ुुभे] रमया करा, (मयि) मुभ्भ में वर्त्तंमान ( शुत्तम्) वेदविश्ञान (मयि) सुभ में (पव) ही (अस्तु) रहे ॥ २॥

भावार्थ-मन्तुष्य प्रयत्न पूर्वक (वाचस्पति) परम गुरु पर मेश्वर का ध्यान निर्न्तर करता रहे श्रौर पूरे ₹मर्या के साथ वेद् विक्षात से श्रपने दृद्य को गुद्ध करके सदा सुख भोगे ॥
च—पचाद्यच्। पूर्वंवत् श्रेल्लोपः। बल्लानि। तेधास्। त्रिसकानां पदार्थानाम् तन्वः 1 भृमृशीङ्०। उ० १। ज। ईति तनु विस्दृतौ- उ प्रत्ययः। ततः त्रियाम् ऊङ्। उदान्तस्वरितयोर्ययः स्वरितोडनुदान्तस्य। पा० モ1२।も। इति निभकेः स्वरितः, उदात्तस्य ऊकारस्य यरि परिवर्त्तिते। तन्बाः,शर्रीरस्य। ग्रद्य। सद्धः परुत्परायेंपमः०। पा० थ । ३। २२ । इति द्धदम् शब्दस्य श्रश्मावः, घ्यस् प्रत्ययो दिनेनरें च निपाल्यते। श्रस्मिन् दिने, अध्ययनकाले। द्धातु । डुधाज् धारएपोपएयोः, दाने च-लोट। जुहोल्याकिः। शापः शल्ञां। धारयतु, स्थापयतु, ददानु । मे। महम्, सदर्थम्।

- ₹—पुनः । पनाग्यने स्तूयत इति।पन स्तुतौ-श्रूर् श्रकारस्य उत्वं पृपोदरादित्वात्। श्यधार्योन। वारंवारम । प्रा+दीि । श्रा + इए गती लोट्। श्रागच्न्ज। बाचः+पते। मं० १। हे चाएयाः स्वामिन्, हे बह्नन् । घाचर्पतिर्धांचः पाता वा पालयिता घा- नि० १०। १७। देवेन। नन्दिध्रहि"

टिप्पसी-मगयान् यास्कमुनि ने (घाच्पति) का श्रर्व "चाच:पाता था पाल्लयिता वा"-习र्धात् ्राखी की रन्का करने वाला चा कराने वाला किया है-
 प्रकार है ।

पुनूर्रे़ि चाचस्पते दे वेन मनसो चह

हे चायी के ₹वामी तू वारव्बार श्रा । दे धन चा ग्रन्न फे रक्षक ! प्रकागमय मन के साध मुभ मेछी मेरे शररीर को नियम पूर्वंक रमला करा II

मन की उत्तम शरक्तियों के बढ़ाने के लिये (यज्ञाख्रोतो दुर मुदेत्ति दैख्म) इत्यादि यहुर्वैद श्र० ३४ म० १-६ भी द्धद्यस्थ करने चादियें।

इहैवार्न वितनूभे आर्ना इछ ज्यो।
वाचस्पत्तिर्नि यंच्धतु मचयेवास्तु माये म्तुतम ॥ ₹॥

 भाषार्य- (इइ) दूस के ऊपर (पच) पी (उ्रमि) चारो ग्रोर से (वितनु)
 इारद्युतिस्तुतिमोद्यदस्वप्रकान्तिगतिपु - पचाधच्त्। दिव्येन, घोतकेज,



 पते। मं० १। पालयितः, स्वामिन्। वसेष्पते। पष्ट्याः पतिपुस०। पा०
 पत्वम । नि। नियमेन, नितराम्। रमय । हितुमतिच। पा० झ् । १। २६। दति संतु हीड़ायाम्-एिच्-लोड्। सिचि हृद्दिपाषौ। मितां हुखः। पा० है। ह२। इति मिच्वात् उपधाहूस्खः। हीड़य, भानन्द्य माम्। मयि। ममात्मति चर्त्तमानम् | भ्रुतस् $\mid$ भूयते स्म यदिदित। श्रुधुतौ-क्त | स्रधीतम्, वेदशासम्, || ₹—द्यह्ह । अन, अस्योपरि, उस्मिन् घश्बचारिरिए, ममोपरि। ग्रभि।

व अण्छे प्रकार फैल, (इव) जैसे (उसे) दोनों (ञ्रार्नी) धन्रुष कोटिय्यें (ज्यया) अय के साधन, चित्काके साथ [तन जाती हैं]। (वाचस्पतिः) वारी का खामी (नियच्छतु) नियम में रक्ब, (मयि) सुभु में धर्त्रमान (श्रुतम्) चेद विक्षान (मयि) मुभू में (वव) ही ( (अ्रस्तु) रहे ॥झ॥

भावार्च-जेसे संग्राम में शूर बीर धनुप् की दोनॉ़ कोटियों को डोरी में चढ़ा कर वाल से रत्ता करता है उसी प्रकार श्रादिशरु परमेश्रर श्रपने कृषायुक्त दोनों हाथों को [ग्रर्थात् अ्रक्षान की हानि और विक्षान की चृद्धि को] इस मुस घहचारी पर फेला कर रत्ता करे भ्रीर नियम पालन मे दढ़ कररदे परम• सुख़ायक घसविद्या का द्न करे और विक्षान का पूरा स्मरखा मुभमें रहे ॥झ॥ भगवान् यासक के श्रन्नुस्तार-निएक्त $\varepsilon$ । औ० (ज्या) श़्द्द का श्रर्थ जीतने वाली थढा श्रायु घटाने वाली स्रथवा वायों को छोड़ने चाली वस्तु है।।
उपंहूती वाचर्पतितुपारमान् वाचस्पतिंहैं यताम् : सं फ्रुतेन' गसेमश्हि मा म्र्युतेन् चिरशिधिष 118,11
 सम् । म्रुतने। गुमे मुहि । मा। श्रुतने। वि । रुधिषि ॥ ४ ॥

भाषार्थ- (बाचस्पतिः) नायीका स्वामी, परमेश्वर (उपहतः) समीप चुल़ाया गया है, (वाचस्पतिः) वार्ला का स्वामी (अ्रस्मान) हम को उपह्ययचभितः सर्वतः। वितनु 1 तजु विस्तरे-लोट्, श्रक्मक्मः। वितनुहि, चितन्यख
 धम्| दये। ग्रार्तीं। श्राड्+ क्य गतौ-किन्, नकारोपसर्जनम्। पूर्वचत् पग्षम् आर्ना, धनुफोटी, श्रलन्यौ धनुः श्रान्ते। श्रार्ती अर्तन्यौ वारएयों वारिपएयौ चा निए० $\& 1$ ₹ह॥ ज्यया। ज्या जयतेर्वा जिनातेर्बा धजावयतीपूनिति वा
 खिच्-्रा, जु रंदस्ति गतौ, शिच्:-यक्। निपातनत्त् साघुः। यढा। अन्ये-
 द। चाप् । धनुर्गुणने, मौर्गा। वाचः+पतिः म०१ $\mid 1$ बारयाः स्वामी । नि + यन्क्रतु। नियमत्रु, नियमे रन्तन्ड । झन्यत् सुगमं ब्याष्यातं च।
$8-उ प+$ हूतः । उप + हें जु अाढ्वाने-क। समीपं कृतावादनः, कत-

ताम्）समीप जुलावे ।（धुनेन）चिद्द विज्ञान से（संगमेमहि）हम मिले रहें। （श्रतेन）बेद विक्षान से（मा विराधिषि）मैं ग्रत्रग न हो जाऊं $\|\&\|$

भावार्थ－व्रहचारी लोग परमेश्रर का ग्रान्बह्हन करके निरन्तर उम्यास और्रैर सक्कार से वेदाध्ययन करें जिस से प्रीति पूर्वक अाचार्य की पढ़ार्यो न्रहल－ विद्या उन के दृद्य्य में स्थिर होकर यथावत् उपयोगी होने ॥
 यों का सदा ग्रादर सल्कार करके यन पूर्वक विद्याग्यास करें जिससे वह शाख्र उन के हृँच में ढढ़ूमि होवे ॥ ४॥

## —事林

## सूर्दम् ₹ 11

 तिपदा निष्टुप्，$१ \uparrow \times$ ₹ ग्रक्षराया ॥

बुद्धिवृद्धघुपदेशः — बुद्धि की चृद्धिके लिगे उपदेश।

विझ्नो षंस्य सातथ पृर्थुनीं भूरिवर्पसम् 11 ？॥

 भाषार्य－（शरस्य）शान्रु नाशाद［वाएाधारीं］शूर पुरुप के（पितरम्） रक्कक，पिता，（पर्ज्यम्）सींचने वाले मेन्र रूप（सूरिध्रायसम्）बहुत प्रकार स्मराःः । वाचः＋पर्पतिः। म० १॥ चाएयाः पालयिता，परमेश्वरः। उप । समीपे। श्रादरेख। ह्वयताम् । ह्वज् —लोग्। श्रान्बयतु स्मरतु। गुतेतेन । मं० २। ज्रधीतेन，शाल्रविश्ञानेन। सस् + दमेर्सहि । सम् पूर्वकात् गभ्त्र सं－ गतौ－श्राशीर्लिड्ड । समो गम्यृच्छु प्रच्छि०। पा० १। ₹। श् । इति श्रात्मनेपद्दम् ब्यनहिताश्च। पा० १। ४। ह२ इति समः कियापद्नेन संवन्धः। संगच्छेमहि， संगता भूयस्म। मा＋दि＋रार्धिषि। राध संसिद्दौ। विराध वियोगे－ बुङि，भात्मनेपदमेकनचनम् ््डागमश्व। माङि लुङ। प पा० ३। ₹। ₹sy । इति ब्रु्। न माङ् योगे। पा० ६। ४। ज४। इति माङ心 श्रहोऽभावः। ग्रहं वियुक्तोमा भूबम्।


से गोप्या करनेनाले [परमेश्वर] को (विन्म) हम जानते हैं। (श्रस्य) इस शूर की भाननीया माना, (पृथिर्वाम्) विख्यात वा विस्तीर्या पृथिवीरूप (भूरिवर्पसम्) צ्रनेक वस्तुश्रों से युक्त [ईश्चर] को (जु) भर्ला. भांति (विद्म उ) हम जानते ही हैं॥? ॥
 फरके पारियों का बड़ा उपजार करती है, वैसे ही वह जगदीश्वर परहमह सब मेश, पृर्विी ज्रादि लोक लोकान्तरों का धारा औौर पोपया नियम पूर्वक करता है। जितेन्द्रिय खरानीर विद्धात् पुरुप उस परजद्न को अपने पिता के समान रच्कक, श्रोर माता के समान माननीय ज्रौर मान कर्ता जान फर (भूरिधाया:)
पा० ६। १। ई३. । रति सांहितिको दीर्धं। वयं जानीमः। शरस्य। श्टसाति


 हप। इति पा रन्कलो-वृत् घा तृच् निपातनात् साध्रु। रन्तकम्। जनकम् । पर्जन्यम् । पर्यति सिंच्रति तृष्टिं करोतीति पर्जन्यः। पर्जन्यः। उ० ३। १०३। इति पुष्ड सेंचने-श्ञन्य प्रत्ययः, पस्य जकारः। पर्जन्यस्तृपराघ्यन्तविपरीतस्य सर्पयिता जन्यः परोजेता वा जनयिताधा पार्जयिता वा रसानाम्-निर०० ई० $\} ० 1$ सेचक्रम्। मेबम्। मेघवद्, उपकर्तार्त्। भूरि-धायसम् । वहिहाधाम्य-

 धारयितारं सपें: पांपयितारं परमेश्ररमू धिद्मी दूति 1 विध्भ-उ। बयं जार्नाम पन । सु । डुपु, ग्रस्य । शरस्य। मातरम् 1 मान्यते पूज्यते सा
 माननोयम्। जननीम्' पृथिवीम् । \&। । ३०। ₹ प्रथिन्रदिभ्रस्जां सन्मसारां सलोपश्य। छ० \& । ₹ह। हति मथ प्रख्याने-कु। बोतो गुएवचनात्।
 प्रथते विर्द्तारागा भवहीति पृधिवी। प्रेः पिवन्प्पवन्ण्वनः संश्रसारां च।




उ्रनेक प्रकार से पोप्या करने चाला और (मूर्विवी:) घनेक घक्तुर्धों से गुना होकर परोपकार मे सदा प्रसक्ष रहे ॥ ? ॥

जयोके परि गो नमाश्मननं तन्वै कृधि ।
वीडुर्वरीयोडरोतीरप द्वे प्यांस्या क'धि ॥ २ ॥ ज्यंके। परि। ज़:। नुस्। ग्रर्यानम्। तन्वंग्। कहि ।
घीडुः। दरीयः। प्रराती:। प्रपं । द्व पौसि। ग्रा । कुषि ॥ ₹॥
भाषार्य-[हे इन्द्र] (ज्याईे) जय दे लिये (नः) दम कां (परि) सबंथा
 घदा़्दे। (बीड़:) वू हढ़ होकर (श्रराती:) चिरोध्रों श्रौर (ने पांसि) दूनाँ को
 छथवा, (ज्याके) दोनों जय दे साधनों [मेघ और भूमि] फो (न:पशि) एमारी ओर (नम) तू भुका । यह ग्रर्य प्रयुक्त करो।

भावार्थ-परमेश्वर में पूर्ग विख्वास करसे मनुष्त्य आत्मवल औरीर भरोर घल पाप्त करें श्रैर सय विरोधों को मिटावें।
 भूरीखि बह्रानि रूपारि चस्तृत् यस्मिन् स भूरिवपांः 1 मनेफवस्तुयुजः: परमेश्वरम्॥

२-ज्याके 1 ज्या जयतेर्वा जिनातेर्वा प्जावयतीशूनिति घा-निद० है। १०॥ सजेराक:। उ० \&। १३। ूूति जि जये-श्राकमत्ययः। निपात्यते च। सम्म्यधिकरये च। पा० २। १। ३६। श्रन्न। निमित्ताप् फर्मसंयोगे सप्तर्मी घक्तव्या। वार्तिकम्। ₹ति निमित्ते सप्तमी। जयनिमित्ते = जयार्यम्। यणा १1 १। ३। ज्या-स्चार्धर कन, टाप् च्च । जयसाधने [उभे पर्जन्यपृथिर्व्यो]-जियां द्वितीयाद्विचचनम्। परि। परितः सर्वतः। नः। श्नस्मान् । नम। नमय, मद्री-
 छश भोजने-मनिन् 1 अ्रश्मा मेघनाम-निघ० १ 1501 पागाएँं, पस्तरबट् धढ़्।
 च। २ अ। द्रति खरितः। तनूम्युरीरम्। कृधि। डुचुज् करो-लोग्। क्रुं।


सायलाचार्य ने अ्रर्थ किया है कि (ज्याके) हे कुत्सित चित्ना ! (नः) हम को (परि) छोड़ फर (नम) भुक। हमारी समभम में चह श्रसंगत है, संपूर्या सूक का देवता इन्द्र है ॥



 भापार्य-(यत्) जब ( वृत्तम्) धनुण से (परि-सस्वजानाः) लिपटी हुयी (गाचः) चित्ले की डोरियां ( अुनुन्फुरम्) फुरती करते हुये (म्धभुम) विस्तीएरं ज्योति घाले. श्रथधा सत्य से प्रकाशमान वा वर्त्तमान, बड़े बुद्दिभान् (शारम) चाराधारी घ्रापुरुण का (श्रूर्चन्ति) स्तुति करें। [तन] (इन्द्र) हे बड़े



बलनाम निय० २। ह। हीलयतिश्न होलयतिश्च संस्तम्भकर्माया।। निफ० प। श्। घोडूनी हढा। वरीय:। प्रियस्थिरेत्याद्धिना।पा०६।हा ई५७। यृति उख-ईयमुन्. वरादेशः। क्रियाविशेष्यम्। उफ़तरं.दूरतरम। झ्रराती:। न गति ददाति सुुत्रं स श्ररातिः शान्तु:। किच्त्त्ती च संक्षागाम्। पा० ३। ३।
 ३ह। दति पूर्वस्वर्शः। अ्ररार्तन्त् सात्रूत्। यदा किन् प्रत्ययान्ते, शानुभावान,
 श्रा - द्थपन्यें।
 हेनेने-स्स प्रत्ययः। वृत्ते वृत्ते धनुणि धनुपि चृत्तो घश्चनात् - निरुत ₹। ६।
 हो 1 न्यापि गौकुन्यते गध्या चेत् ताद्धितमथचेन्न गथ्या गमर तीपूलिति-निरु० २। प। ज्याः, मौग्यं। परि-सस्वजानाः। प्नक्ज परिष्व⿳े, लिए: कानच्, नकारलापे दिर्वंचनम् । खाशिलिप्य घनुप्कोटौ आतरोपिताः। ग्रनु-स्फुरम् ।

भावार्थ——च दोनों.ओर से (अ्वाध्यात्मिक वा भ्राधिभौतिक) घोर संग्राम होता हों, चुद्दिमान्य चतुर सेनापति ऐसा साहस करे कि सब योद्धा लोग उस की बड़ाई करें, औौर वह परमेश्वर का सहारा लेकर और अपने पारा घायु को साधकर शानुत्रों को.निरुत्साह करदे, औ्रौट जय प्राप्त करके ग्रान्द्द भोगे ॥३॥
निरुक्त श्रघ्याय $२$, खंड ६ प्र्रौर 4 के अनुसार (वृत्त) का अर्थर्थ [अनुप] रस लिये है कि उस से शत्रु छेदा जाता है और्र (गौ) का नाम चिल्ला रसलिये है कि उस से वायों को चलाते हैं॥

यथा दारां च पृथिवों चान्तस्तिष्टंत्ति तेजनमम्।
एवा रोगौ चास्तावं छान्तस्तथ्टत्र मुज्जु इत् $118 \|$

 भाषार्य-(यथा) जैसे (तेजनम) प्रकाश (चां च) सूर्य लोक (च) भौर स्फुर संचलने-घजर्थर कविधानम् । प्रतिस्फुराम्, सफ़र्तियुक्तम्। शरम्।



 निघ० ३। ₹प। उरुभासनम, ॠतेन सल्येन भान्तं भवन्तं वा। मेधाविनम् । शर्म् । श्रह्वृस्निहि० उ० १। १०।इति श्रहिंसायाम्-उ प्रत्ययः। छेदकं वालाम् । ग्नस्मत्त्। श्रस्मत्तः ।यवय । गु मिभ्रशामिश्रसायो:-राच्च्लोट्। पृथक्कुरु। दिद्युम्।

 पृषोदरराद्धिः तलोपश्बान्द्सः। दिद्युत्, चज्रः, निघ० २। २०। चज्रमू। इन्द्र।
 पा० ६। १ १८Q। इति नित्वात् शाद्युदात्त्वे पाप्ते श्रामन्चितर्वात् सर्वान्तदो-

 वन्, वायो, हे जीव।

8-यया । वेन प्रकारेग। द्याम् । गमेडों:। उ० २। छ७। दति घाड़-
(पृधिरीम) पृधिवी लोक के (ञन्तः) बीच में (तिशति) रहता है। (पव) घैसे ही (मुजः) रोधने षाला परमेश्वर [वा श्रौषध] (इंत्) भी (रोगं च) श्ररीर भंग
 स्थित होने ॥ ४॥

भावार्य-जो मनुष अपने वाहिरी ग्रोर भीतरी केरोशो में (मुज) द्धदय संशोधक पग्गेश्वर् का रमरा रखते हैं चे ङुः्लों से पार होकर तेजसी होते हैं। प्रथवा जैसे सहैद्य (मुज) संशोधक श्रौपधि से बाहिरी श्रैर भीतरी रोग का प्रतीकार करता है, वैसे ही श्राचार्य विद्या प्रकाश से घह्नचारी के घश्कान का नार करता है॥ ॥॥
सायया भाष्य मे (तेजनम) नपु सक लिड़को [तेजन:] पु लिग मानकर [चेए:] अर्षा्थ् ्यांस अर्ध किया है चह अ्रसंगत है।।

सूँ्त्रम ₹ ॥
 खून्द:, $\tau \times 4$ ग्रक्षरापि ॥ शान्तिकर यम्-शान्ति के लिये उपदेश।

सेनो ते त्रन्वं इं शं करं पृथिव्यां ते नियेचनं वहिप्ट अस्तु चालिति ॥? ॥
त्रकात् घुत्त दीसो-डो प्रल्ययः। सूर्यलोकम्। पृचिनीस्। मं० २। प्ख्यातं
 पा० २1 ३।\&। एति छन्दसि मध्यशणन्द्यय पर्यायनाचकत्वात् श्रन्तर दति श्राद्देन सह कितीया। दयोर्मंय्ये। तिष्ठति। वर्तने। तेजनम्। नपुंसकम्। तिज तीन्रीकरोग-ल्युट। तेजः प्रकाशः। एव । निपातस्य च। पा० ६। ३। ई३द। हति छन्द्धसि दीर्घंम्। पवम, तथा। रोगम्। पद रुजविशस्पृथो घन्।


 सदिच्यकाम्, श्राघातम् । गुञ्जः । मुञ्ज्यते मृज्यते श्रनेन। मुजि मार्जने शोर्भने-भच्। परमेशचर: संशोधक्रं पद्वर्थां वा। इत् । पव । श्रपि ॥

 वाल्। हति ॥? 11
 पिता, (पर्जन्यम्) सींचने चाले मेख रूप (गतनृृष्पयम्) सैंकड़ों सामर्ध्य चाले [परमेग्वर] को (विम्श) इम जानते हैं। (तेन) उस [कान]से (ते) तें (चन्चे) शरीर के लिये (शम्) नीरोगता (करम्) में कर्टं, ,र्रौर (gधिय्याम्) पृधिर्वा पर (ने) तेरा (निसेचनम्) चहुत सेचन [वृद्धि] होवे, श्रीर (ते) त्रेखा (बाल्) जैरी (चहि:) थाहिर (अ्रस्तु) दोवे, (₹ति) वस यही ॥ ? ॥

भावार्य-जैसे मेघ ग्रन्न श्रादि उत्पन्न करता हें चैंसे द्वी मेंच फे भी मेघ ग्रनन्त श्किताले परमेश्वर को सान्तात् फरके जितेन्द्धिय पुक्ण (गतनवृषाय) सैकड़ों सामर्थ्य वाला होकर श्रवने शत्रुश्रों का नाश फरता घौर श्रात्मघल घदा फर संसार में बृद्धि करता है॥ ? ॥
रस मन्त्र के पूर्वर्ध के लिये है। २। १। देस्रो।
१-विद्म, शरस्य, पितरमू, पर्जन्यम् । इति पद्वानि व्याध्यातानि ?। २1?। शत्वृष्पयम्। बर्पतीति तृपा। कनिन्म गुवृषितक्तील्यादिना। उट ?
 यत्। चृर्या भवं घृष्णयं वीयें सामर्थ्यम्। चहुसामर्थ्योपेतं परमेश्नरम्, तन्व्वे। १1१1१। तन्नवत् सिद्धिः खरितश्च । शरीराय।शम् । भ्रन्येभ्योऽपि हश्यन्ते । पा० ३। २। उप । इति श्रमु उपरामने-विच्य । शान्तिम, सास्थ्यम् । छुखम्-निघ० ३।६। करम्। डुकृत् करऐो-लेट्। ग्रहं कुर्याम्। पृथिठ्याम्। ₹। २। ₹। प्रखयातायां भूमौ। ते । तब। नि-सेचनस्ं। नि + षिच सेचने-भावे ल्युट। आर्दीकरां, वर्धनम, वृद्धि:। वहिः। वह् प्पपसे-इसुन्। चाएम् चदिर्देशे।



विद्नमा शारस्यं पित्रं मिन्रं शुतवृंण्यम्।
तेनो ते त्न्वे ३ं शां करें पृथ्थव्यां तै निषेचनं
बहिष्ट अस्तु बालिति ॥ २ ॥

 ते। ग्रुस्तु । बाल्। इर्षती ॥ २ ॥

भाषार्य-(शरस्य) शन्वु नाखक शर [वा वराधारी] के (पितरम्) रक्षक पिता, (मिन्रम्) सबके चत्ताने वाले [वा स्लेहवाल] वायु रूप (शतवृष्पयम्) संकड़ों सामर्र्यवाले [परमेश्वर] का (विद्य) हम जानते हैं। तेन उस [झान] से $\cdot$....|l| $\|$

भावार्थ-जैसे कायु सब प्राखियों के जीवन का श्राधार है है है ही परमें खर् धायु का भी प्राग़ है इल्यादि ॥ २ ॥

सायया भाष्य में (मित्र) शब्द का श्रर्श दित का श्रमिमानी देवता है ॥

तेनो ते तन्वे ३़ शं करं पथिद्यां तें निषेचनं
वाहिष्टे अस्तु बालिते ॥ ₹॥

 ते 1 श्रूस्तु । बाल्।इति॥ ₹ 11




 मन्र्ध \& 11

भाषार्थ-(गारच्य) शन्नु नाशक [वा चाराध्रती ] शर के (पितन्म्) रक्षक, पिता, (वरुाम) लोकों के ढकनेकाले श्याफाश रूप विस्तीयां (गगतंघृप्यगम) सैकड़ो सामर्थ्य घाले [पनमेख्वर] को (विम्म) घम जानते हैं। (नेन) क्र स [लान]से - - ॥ そ 1

भावार्य- - -्राकाश में सूर्य भूमि श्रादि जोक स्थित है और परमेंत्यर के श्राधीन श्राकाश मी है-हलन्यान्दि ॥ १ ॥
( वरुए) मध्यस्थान द्वेवतानिरु श०। १। इस से दृरिजल फा खर्भ प्रतीत होता है, परन्तु (पर्जन्य) शान्द मं ? में श्रा चुका है, इस्स से गहां पर घुषि का छाधार श्रौर सच का ढकने चाला भाकाश अर्यर्थ है। सायस भाष्य मे राईक का श्रभिमानी देवत्ता अ्रर्थ है।।

तेनो ते तुन्वे ३्' शं करंर पृथ्थिचयं तै निपेचेनं
बाहण्टै अस्तु वालिलित 118 ॥
 ते । त्रन्वे। गस् । कुर्त । पुधिक्यास् । ते । नि-सेचंनमू। बुहिः । ते । ग्रूस्तु । वाल्। इति ॥ ४ ॥

भाषार्य-(शरस्य) शत्रुऩशक ( घा वासाधारी) घार के (पित्तरम) रन्चक, पिता (चन्द्रम्) आत्रानन्द देने वाले, चन्द्रमा रूप उपकारी (यातवृफ्तयम्) सैकड़ों सामर्थ्य वाले [परमेश्वर को] (विघ) हम जानते हैं। (तेन) उस [छान] से ......॥ ४॥
 भावृयोति लोकान्। मध्यस्थानदे्बतासु-चरुणो चृलोतीति सत:-निर० \{0। ३। लोकानामावरकम्, अन्तरित्तम आकाशं घा। बरखो राडयमिमानी देवः-इति साचलः। श शेषं पूर्वंवद् ब्याब्येयम्, मं० १।

8-चन्द्रम । ₹फायितःधील्यादिना, उ० २। ह३। रति चरि शाह्लादने-


भावार्य-(चन्द्र) झांनन्द्द देनेवाला अर्थात् श्रपत्ती किरणां से ग्रस्न आ्यादि औष्धों को पुष करूे प्राखियों कोबल देता है। उस चन्द्रमा का भी ग्राह् लादक घह परमेश्नर है, ऐसा ही मतुष्य को अानन्द केने वाला होना चाहिये ॥ ४ ॥

##  तेनो ते तुन्वे ३ं शां कंरं पृथिव्यां तै निषेचंनं जहिष्टै अस्तु बालिभंत 14


 बाल्। इनित ॥ प ॥
भायार्थ-(सारस्व) शत्तुनाशक [वा चराधारी]] खूर के (पितरम, रक्षक, पिता (खर्यम्, चलनेवाले चा चलाने बाले सूर्य समान [उपकारी] (शतनृष्पयम्) संकड़ों सामर्थ्य चाले [परमेश्चर] को (विद्म्म) हम जानते हैं। (तेन) उस [ज़ान] से (ते) तेरे (तन्वे) शरीर के लिये (शाम्) नीरोगता (करम्) में कसूं श्रौर (पृथिय्याम,) पृधिवी पर (ते) तेरा (निसेचनम,) बहुत सेचन [ृृद्धि] होवे और (ते) तेरा ( वाल्) वैंरी (वहिः) वाहिए (अस्तु) होवे, (इति) वस यही ॥ $\Psi \|$ भावार्थ-(सूर्य) भ्राकाश में चायु से चलता है श्रोर लाकों के चलाता और घृष्टि ग्रादि उपकार फरता और बड़ा तेजस्वी है। घह पर्घह उस सूर्य का भा सूर्यं है। उसके उपकरों को जान कर तेजस्वी मनुष्य परसपर उभ्नति करते हैं ॥ $4 \|$

श्न्दुम्। तहत् उपकारकम्. 1 ग्रन्यत्-यथा मं० ? 1
प- सूर्यक्त्। राजसूयसूर्येन्य्यदिना। पाँ ३। १। ११8। हति स सरये परप्। निपातनात् ॠृकारस्य ऊत्वम् । सरत्याकाशे स सूर्यं। यद्वा,पू में रऐ, तुदा-


 सूर्यचत् उपकारकम् । श्रोपम्-्य्या़ुयातम् मं० ? ।

यद्वान्त्रेषु' गवीन्योर्यद्ध वस्ताधि संग्रुंतम् ।
एवा ते मून्र मुच्यतां वहिर्जालनात सर्व्रकम् $\|$ ' $॥$
 एव । ती । सून्नस् । मुच्युत्यास् । बहिः। बाल्। इतिं। सुर्व कम् ॥ ह॥ भाषार्थ-( यत् ) जैसे (यत्) कि (भ्रान्त्रुपु) श्रांतों में ज्रौस (गवीन्योः) दोनों पाश्र्वस्थ नाड़ियों में श्रौर (वस्ती श्रहित) मून्राशय के भीतर (संध्रुनम) एकन्र हुत्रा [मून हूटता है]। (पव) वैसे ही (ते मून्रम्) तेरा मूत्र रूप (चाल्) वैरी (बहि:) वाहिर (मुण्यताम्) निकाल दिया जावे (इति सर्शंकम्) यदी चस है॥ 11

भावार्थ—जनसे शरीर में रका हुग्रा सारहीन मल नियोप, मृश्र ग्रुर्यान् पसाव क्र श देता है हौर उस के निकाल देने से चैन मिलता है चैंसे हीं मझुप्प आत्मिक, शारीरीरिक और सामाजिक शतनुत्र्रों के निकाल देने से सुग्व पाता है ॥ ६॥

टिप्पएी-सायया भाष्य में (संश्रुतम् ) के च्यान मे (संश्रितम् ) मानकर "समवस्थितम्" [ठहग्रा मुश्रा] अर्य किया है॥

ई-यत् । यथा। श्रान्नेषु 1 श्रमत्यनेन. श्रम गतीचत्त, 1
 गवीन्योः । द्युद्निम्यामिनन्, उ० २। \%०। द्रति गुड्: घ्वनो-द्नन् । ङीप्। छान्दसो दीर्षः। पार्वंद्यस्थे नाड्यी गर्वान्यौ इत्युध्यते, तयो:-इति साययाः। वस्तौ। चसेस्तिः। उ० \& । ई=0। इति चस श्राच्च्धादने-ति प्रत्ययः। वसति मून्तादिकम् । मूत्राशये । प्रधि। उपरि, मध्ये । उम् श्रुतस् 1 शुर्थनलो गतौ च-क । सम्यक् श्रुतम्। संगतम्। एव । एवम्त्तथा। सून्नम्। मून्त भस्नावे-घज्। यद्दा, सिविमुच्योप्टेरूच। उ०४। १६₹। इति मुच त्यगे-प्ट्रूत्र. ऊत्वं च। मुच्यते त्यज्यते हति। प्रस्राव:, मेढनम् । सारहीनो मलद्दवः मुच्यताम् 1 मुच-कर्मशि लोड्। त्यज्यताम्, निर्गच्द्धत्त सर्वक्यम् । अ्रण्ययसर्वनाम्नामकच् प्राक्टः | पा० पू। ₹। vः । इति अकच्। सर्वम्। अन्यद् व्याल्यातं म० ? ॥



 भाबार्य-(ते) तेरे (मेहनम्। मृत्र द्वार को (प्रसिनकि)) में खोले देना हैं, (इज) जैसे (ेशेन्त्याः) सील का पानी (नर्नम्) चन्ध को [सोस देता है]। (पव), चैंसे ही........ भ. ६॥७॥
 भील से पानों के समान सोलकर निकोल देता है वैसे ही मतुष्य श्रपोे शगु को निकाल देधे। $॥ \|$

विपितं ते वर्तिबिलं संमुद्रस्योढ़धीरिब ।
एवा ते सूत्र मुच्यतां चर्हर्वालिलित सवृ कम् $\|\subset\|$

 भापार्थ-(ते) तेरा ( चसितविलम्) मूं मार्ग (विपितम्) सोल दिया
 एति उपसर्गस्य व्यनधानमू। विनृदोगि, चिवृतं करोमि। सेहन्नस् । मिए सेचने-


 देशा: वेशग्तः, जलाशगयः। भवे छुन्द्यि। पा० ४। ४। १र०। दति यत्। वेशन्ते सरेधरे भदा आपः 1 ग्रन्यत्व पूर्ववत् म० ६।
 वस्ति-किलम् 1 म० १। चस्ति + विल्ल सतृतो-क। मून्रल्य चिद्ध मार्गम्।

गया है, (इव) जैसे (उदधेः) जल से भरे (समुद्ध्य्य) समुन्न का [मार्ग]। (ववव)


भावार्थ-मन्ज्र $৩$ दे खो ॥



 भाषार्य-(यथा) जसे (धन्वनः ग्रधि) घनुम् से (ग्रश्तण्रा) हुधाचुग्रा (इणुफा) चारा (परा-श्रपतत्) सीध्र चला गया हो। (पव्व) घैसे ही (ने) नेरा (मूश््) मून्न रूप (वाल्) वेषी (वहिः) चाहिर (मुच्यताम्) निकाल दिया जाने (ईति सर्चकम्) यह वस है ॥ $\|\|$

भावार्थ-सरल है, ऊपर कें" मन्न देचो ॥ \& ॥

 न्त्यस्मादापः समfिद्धवन्त्येनमापः सम्मोदन्तेडस्मिन् भूतानि समुदकां भघति समुनत्तीति वा-निरु० २। १०।समुद्र: = श्रन्तरिन्तम्-निध० ₹। ३। सागरस्य। उद्धे: । कर्मययधिकर यो च। पा० ३। ३। ह३। दति उद्व वा उद्दक + डुधाज् धारापोोपरायो:- कि। उद्कपूर्लाच्य। श्रन्य्यत् पूर्ववत् म० द॥

ह-इधुका। इपुरीपतेर्गातिकर्मयो वधकर्सयो वा। निक्त ह।: :=1

 विमुक्रा। ग्रधि। पश्नम्गर्थानुवादो। घंन्वनः। कनिन् युवृपितद्विराजिधन्विद्युपतिद्विचः। उ० ₹। ईप६। दति धन्व गतौ-कनिन्। धनुपः सकाशात्, चापात् । शेषं पूर्वबत् म० ६॥

## सूर्क्रम 11811

## 

 परसपरोपकारोपद्देशः - परस्पर उपकार के लिये उपदेश ॥अम्नयो युन्त्यवंसिज्जामये। अधवरीयनतम्। पउचलीर्मधु ना पयं: ॥ १ ॥
 पृ₹च्चतीः । मधु'ना । पयंः ॥१॥

भाषार्य-(श्रम्वयः) पाने येग्र्य माततयं औौर (जामयः) मिल्लकर भोजन करने छार्री, चहिनें [वा क्रुल्लख्यियां] (मधुना) मधु के साथ (पयः) टूघ को (पश्चती:) मिल!ती हुई (श्रध्वरीयताम) हिंसान करने हारे यजमानों के (भ्रध्चभि:) सन्मार्गों से (यन्त्र) चलती हैं ॥ \& ॥






 संगत्य भोजनं कुर्वन्ति ताः। कुलकित्ञयः। 1 भगिन्यः। भगनीचत् सहायमूतः पुरुपःः ग्रध्वर्व-यतास्। श्रध्वानं सत्पष्षं रातीति। श्रध्वन् + रा-दानग्रह-सायों-क। यद्वा। न ध्वरति कुटिलीकरोति हिनस्तीति वा। न + घृ कुटिली-






भावार्थ-जे पुरूप, पुगों के लिये माताश्रों के समान, ह्रोर भाइडयों के लिये वहिनों के समान, हितकारी हाते हैं के सन्मारों से ग्राप चलते श्रोर सव को चलाते हैं ॥ई॥

भ्युसूर्य उप्र सूर्य यामिन्दो सूर्यः स्ह।
ता नो हिन्बन्त्रध्वरम् ॥ २ ॥


आ सापर्ध-(भ्रूू:) वह (गयः) जो [माता श्रैर चहिने] (उप $=$ उपेत्य)

 (श्र्वं्वरम्) डत्तम मार्ग देने हारे वा हिंसा रहित कर्म को (हिच्बन्त्र) सिन्द फरें बा वढ़ावें ॥ ३॥

भावार्य-इस मन्त्र में दो चातों का चर्षान है एक यह कि किसी में उत्तम गुयों का होना, दूसरे यह कि उन उत्तम गुयों का फेल:ना ॥ २ ॥

श-जो नररत्न माता श्रौसभगिनियों के समान परिश्रिमी श्रैर उपष्तरी होंकर सूर्य ब खप विद्या के पकाश में चिराजते हैं श्रोर जिनके सट्य शभ्वास से सूर्यवन् विद्या का पकाश संसार मे फेलता है, वह त्रपस्वा पुख्याना संसार में घुख की वृद्धि करते हैं।l

यन्त्यः। मधुना । फलिपाटिनमियनिजनां गक्पटिनाकिघतन्र। ड० २। \{=1




 जामिभिः। श्रहिः। वा। समुच्चयं। विकल्पे सूर्य: । १। ३ । य। सबितृ.

?-नो (श्रसू:) इत्याद्यि अर्न लिंग शब्दों का संबन्ध मन्न्र ३ के (अाप़ः) शब्द्द से माना जावे तौ यह भावार्थ है। पहिले जला सूर्चिमान पदार्थों से किरांत द्वारा सूर्य मंडल में [जहां तक सूर्य का प्रकाश है] जाता है, फिर घही जल सूर्य की किर्यों से छ्डिज भिज्ञ होने के काराय विव्य बनकर भूमि धाद् पदार्थों के श्राकर्षा से बरसता श्रैर महा उपकारी होता है। इस जल के समान, विद्वान पुरूप घह्नचर्य भ्रादि तप करके संसार का उपकार करते हैं।।

अपो दे वीरुपदहूये यत्र गध्र: पिबन्त नः 1

 सिन्धु'भ्यः 1 कर्न्न्म् 1 हावि: ॥ ३

भाषार्थ-(यत्र) जिस जल में से (गावः) सूर्य की किर गोो [वा गोर्ये आदि जीव चा भूमि भदेश] (नः) हमारे लिये (हविः) देने वा लेने योग्य अ्रह्न वा जल (कर्त्नम्म ) उत्पन्न करने को (सिन्धुभ्यः) बहने दाले समुद्रों से (पिबन्ति) पान करती हैं । (देनी:) उस उच्चम गुया चाले (अप्रप) जल को (उप) श्राद्र से (ह्वये)

न: । श्रस्माक्रम । हिन्वन्तु । हिचि भीयाने, लोट्। इदितो बुम्धातोः ।

 चा कमं। यझ्नम्।
 इति श्रप् | श्रप् शन्दो नित्यस्त्रीलिक्झो बहुबचनान्तश्च । ब्यापयित्री:, जल्लधाराः । जल्लबत् उपकारिएः पुरुपान्य देवो: नन्दिग्रहिपचादिभ्यः०। पा० ३। १। ₹२३। इति दिसु कीड़ाविजिगीषाव्यवहार्युतिस्तुतिमोनमदस्वम-
 यन । यास्ड क्रान्दु। गावः १। २। श। घ्रेनवः । उपत्कत्क्यमेतत्। सर्वें जीवा
 इति पा पाने-शरि पिवाेदेशः । पानं कुर्वंन्ति । न:। श्मद्र्थम । किन्धुर्यु:

भावार्थ-जल को सूर्य की किरयों समुद्र श्रादि से र्लीचती हैं वह जल फिर घरस कर हमारे लिये श्रन्न श्रादिक पदार्थ उत्पन्न करेंदे सुख देता है। श्रुथवा गौ भ्रादि सब प्रारी जल द्वारा उत्पन्ब पदार्थं से सुखी होकर सब को सुखी करते हैं, वैसे ही हम को परस्पर सहायक और उपकारी होना चर्चाहये ॥ ३॥
 श्रुपासुत मशंस्तिभुसश्वा अवंथ वाजनो
गावो भवथ द्वाजिनी: 118 IL
 प्रर्थस्ति-सिः । म्रखो: । भवंच । द्राजिन: 1 गाव: 1 सुद्यु । वाजिनी: ॥ в ॥

भाषार्य- (ज्रघ्नु घ्त्त:) जल के बीच में (ग्रमृतम्) रोग निवारक ग्रमृत सस है और (श्रष्सु) जल में ( भेषजम्) भय जीतने वाला औपघ है। (उत) श्रौर (अ्रपाम् ) जल के (घश्तिभिः) डत्त्तम गुणॉं से (अ्रशवाः) हे घोड़ो तुम, (नाजिनः) वेग वाले (भवध) -होते हो, (गावः) हे गौश्रो, नुम (वाजिनी:=०-न्यः) वेग वाली (मवथ) होती हो ॥४॥
स्यन्देः सम्पसारएां धश्च । उ० १। ११। इति स्मन्दू सनलो-उ प्रत्ययः, दस्य धः


 दीयते गृहते वा तद्ञ हविः। हव्यम। अ्रभम् श्राबाहनस्। उदकम्-निघ० १। १२२।

8 - प्रप्सु 1 मन्ञ ₹। जल्रधारासु । झ्ञन्तः 1 मध्ये । झ्रगृतम् । रोगनिवारकं रसम्। भेषजम्। भिषजो वैचस्येद्दम्। सिषज्-श्र्या, निपातनाू पत्वम्। यद्वा भेषं भयं रोगं जयतिति, जि जये—ड। श्रोपधम्
 स्तुतौ-क्तिन्। उत्तमगुलीः। ज्रश्वा: 1 ह तुर्गाः। अद्य। सू-लड्, । यूयं वर्तघ्चे।

भावार्थ--जल से रोग निवरकक और पुष्टि वर्धक पदार्थ उत्वन्न होते हैं। जैसे जत से उ₹पन्न हुये भ्रास ज्रादद से गौयें ज्रौर घोड़े चलवान् होकर उपकारी होते हें, उसी प्रकार सब मनुप्य श्रन्न श्राद्वि के सेबन से पुप्र रह कर श्रौर ईंखर की महिमा जान कर सदा परख्पर उपकारी चनें ॥ ४॥

यह मन्त्र क्रुब्ध भेद से ¥ृ. १। २₹। १ع, है ॥
भगवान्य मन्ड ने कहा है—भ्र. १ । =॥
सो उभिध्याय घरीरात् स्वात् सिसृत्रुर्विविधा: प्रजा: ।
ग्रप एव ससर्जादौ तासु बोजमनाहृजत् ॥१॥
उस [परमात्मा] ने ध्यान करके श्रपने शर्रीर [मकृति] से श्रनेक प्रजाओ्रों के उत्पन्न करने की इच्छहा करते हुये पहिले (श्रप:) जल को ही उत्पन्न किया श्रैर उस में बीज को छोंड़ दिया॥

## सूर्त्रम् प ॥

श-४। ग्रापो देवता: । गायनो छन्द्व: 11 चलमाप्य्युपदेशः - वल की प्राति के लिये उपदेश II आपो हि वठा संयोकुवूस्ता ने ऊर्जें द्धधातन। महले र退热 चर्क्षेसे ॥? ॥
ग्राप: । हि। स्य । सुस्स:-सुवः । ता: 1 न्तः जुर्जै। दुधात्रन । सुहे । रणाय। चक्षेखे 11 ? ॥

भाषार्घ-(श्राप:) हे जलो ! [जल के समान उपकारी पुरुपों] (हि)



 पूर्वसवर्शदीदःः। वाजिन्य:, चेगचल्यः, चलनल्यः।


निश्चय करके（मयोभुवः）सुखकारक（स्थ）होते हो，（ना：）सेा त्रुम（नः）हमम को（ऊर्जे）पराकम वा प्रत्त के लिये，（महे）बड़े चड़े（रसाय）संग्राम धा रमल के लिये और（चन्तसे）［ईंकर के］दर्शन के लिगे（नचातन）पुप्प करो ॥ ？॥ भावार्थ－जैसे जल खान，पान，खेती，वाड़ी，कला，यन्त्र，श्रादि में डान－ कारी होता है，वैसे मनुस्यों को शन्न，वल，ओर्रोर विद्या की चृद्धि से परस्पर बृद्धि करनी चाहिये ॥ ？॥



> यो व：श़्रिवतमी रस्स्तस्य भाजयतेह न：। ड़्रातीरिंव सातर：॥ २ ॥
 उण्रती：－इंव । मातरी：॥ २॥

भाषार्थ－［हे मनुष्यो ！］（यः）जो（〒ः）तुम्हारा（शिनतमः）ग्रल्यन्त सुखकारी（रस：）रस है，（ह巨）यदां［संसार मे］（न：）हम को（तन्य）उस

पुरुषः। हि । निग्चयेन । स्थ। अ्रस्स सत्तायां－लट्। । मनध। नयः：－सुव：। मब：＋ भू सतायां－किप्। मिज् हिंसायाम्－घसुन्। मिनोति हिनस्तिड्ड：खम्। मयः सुखम्－
 क्रिप् च। पा० ३। २। ๑६। दति ऊर्ज बलगाएनयो：－फिप्। बलार्थम् श्रम्नाध्रे
 सोट्यु तकारस्य तनप，अप्रेशःः। धत्त，पोपयत। महे। मह पू जायां－हिए । मदते। विशालाय । रणाय। रए रें－चजथे क। युंद्दाय। यद्वा। रमतेर्भाने－ल्युए् मकाइलोपश्च्वान्द्धःः। रमखाय। कीड़नाव। रलाय रमलीयाय－निरु० ह। २०। यत्रावं मन्त्रो भगवता यास्केन ब्याख्यातः। चक्षसे। चत्तर र्बुल लं शिन्च । उ०
 २—शिन－तमः। श्रतिशायने तमविप्ननौ। पा० प．। ₹। भू । रति तमप्｜अहिश्रायेन फल्याएकरः। रस：। रस श्रा₹चाद्दे—श्रच्｜सारः।

का (भाजयत) भागी करो, (श्व) जैसे (उशतीः) भीति करती हुई (मातर:) भातनयें ॥ २॥

भावार्य- गैसे मातनंयं मीति के साध सन्तानों को सुख देती है और जैसे जल संसार में उपकारी पदार्थ है, हैसे ही सय मनुष्य परस्पर उ१कारी यन कर लम डटावें श्रौर श्रानन्द भोगे ॥ २॥
 अपो जानंथा च न: ॥ ३॥

तस्सै। ग्ररंम्। गुसास् । वृः। यस्यं। क्षयाय। जिन्वंय। ग्रापँ:। जुनयंय। च । न् : 11 ₹ ॥

भाषार्थ-[हे पुरुपार्धी मन्तुण्यो l] (तस्मि) उस पुरुप के लिये (चः) तुम को (अरम्) शीम वा पूर्या रीति से (गमाम) हम पहुन्नाें, (यस्व) जिस पुरुप
 [जल समान उसकारी लोगो] (नः) छम को (च) श्रवश्य (जनयध) तुम उत्पम्न छरते हो ॥ ₹ ॥

भावार्य-न्तेसे जल, ग्रन्न ग्रान्द्रि को उत्पन्न फरके शररीर के पुए फरने श्रीर नैफा, विमान ध्भादि के चलाने में उपयोगी होता है इसी मकार जल के

भाजयतं। हेतुमति च। पा० 习1?। ₹द। इति भज सेवायां-लिज्च्लोट्। भागिन: फुक्त। सेचयत। उखती: 1 घश फान्ती=श्रभिलापे-शत्र। उगितश्च।








समान उपकारी पुरुप सव लोगों को लाभू ग्रौर कीर्चि के साथ पुन्ज्जन्म देते管 ॥ ३ ॥

## ईशाना वार्य’खांां क्ष्यंन्तीश्चर्ष प्रीनाम् ।

 श्रुपो योचामि भेष्पजम् 18 ॥


भाषार्य-(वार्यासाम्) चाहने येग्य धनों की (हगानाः) इश्रवरी श्रीए (चर्षर्शीनाम्) सनुप्यों की (न्तयन्ती:) खामिनी (श्रप:) जल ध्रारत्रों [जल के समान उपकारी प्रजाओं] से मैं, (मेप्नम्) भय जीतनेचाले श्र्रोषध को (गयामि) मांगता हं || \& ॥

भावार्थ-जल से ग्रुन्न ग्रादि औपध उत्पन्न होकर मनुप्य के धन और बल का कारएा हैं। सेत जल के समान गुएी मदातमाओं से सद्वाय लेकर मनुप्यों को भ्रानन्दित रहना चाहिये ॥ ४ ॥

धाराः। जनयय। हेतुमति च। पा०३। ? । २द 1 इति जनी पादुर्भावे-लिच्लट्र सांहितको दीर्घः। यूयं पादुर्भावयथ, उत्पादयथ, प्रजया यश़सा चा वर्धयथ। च । श्रवधारलो, श्रावश्यम्। समुच्चये ।|

ఖ-र्दशाना: । ईश पेश्वयें-शानच्य |ईश्वरी:, नियन्त्रीः। वार्याएास्।
 पा० २।३। २२। ₹ति कर्मंशि पष्डी। दर्यीयानां, धनानाम्।। द्कयन्ती: । च्ति निवासे, पश्वर्थेच-लयः शत्वाउगितश्च। पा०४।श।छ।इतिङीप्।ईश्वरी:,स्वामिनीः। चर्ष-

 कर्मया पष्ठी। मनुष्याराम्य। ग्रप:। अक्रधितं च। पा० ₹। ४। ₹०४। इति . अपादाने द्वितीया। जलध्रारःः जलधारासकाशात्। जलवत् ्पकारिर्यो मतुप्येग्यः। याचर्णमं। याचृ याच्जायाम्-लट्। द्विकरंकः। श्रहं याचे, पार्धये। भेषजन् | १|४। ४। रोगनिवर्तकम्, सौप्धम् ॥

## सून्त्तम् द 11

१-8॥ म्रापो देवता: | १-३ गायजी, 8 पंच्तिः, $5 \times 4$ म्रक्षरासि ॥ भारोग्यतोपदेशः:-ग्रारोग्यता के लिये उपदेश II शं ने देवीर मिप्टेय आपे अनन्तु पीतयै। शं योरीभิस सं वन्तु न: 11 ? 11



भावर्य-(देवी:)दिण्य गुखा चलले (उ्राप:) जल [जल के समान उपकारी पुरुप] (न:) इ्मारे (श्रभिप्टये) श्रमीष्ट सिद्धि के लिये शौर (पीतये) पान चा रत्ता के लिये (शम्) सुख दायक (मबन्तु) होवें। ध्रीर (नः) हमारे (शम्) रोग की शान्ति के लिये, और (ग्रोः) भय दूर फरने के लिये (श्रभि) सच श्रोर से ( स्रन्ज़ु) कर्पा करें॥ \& ॥

भावार्थ-चृध्टि से जल के समान उपकारी पुरुप सब के डुः्ब की निनृत्ति ज्रोर खुग्व की दनृष्ति में प्रयन्न करते रहे ॥ १ ॥

 ग्रभिह्टये। ग्रमि + इप वान्छायाग्- तिन्। रक्धन्चादिपु पररूपं चक्रध्यम्।
 जलानि, जलबड् गुणिनः पुरुपाः। पीतये। घुमास्थापाजहातिसां हलि ।





 तथा मन्त्र २, ₹ छृ० म० १ सू० २३ म० २०, २१ हैं ॥
अंण्सु से सोसो अबनीदुन्तर्वर्वानि भेष्जा ।

 ग्रुग्निम् । च्य व्विश्व-यंभुवम् ॥ २॥

भाषार्य-(सोमः) बड़े पेख्वर्य काले परमेश्वर ने [चन्द्रमा चा सोमत्रता ने] (मे) मुभे (अ्रव्तु श्रन्तः) व्यापन शील्ल जत्लों में (विश्वानि) सक (मेषजा=0-fि) श्रोपघों को, (च) श्रौर (विश्वश्भम्भुवम्) संसार दे सुखद्यायक (अ्रग्निम्) श्रनित्त [विज्ञाली ना पाचनश़क्ति] को बताया है।। ? ॥

भावार्थ-परमेश्नर सच चिद्याग्रों का प्रकाराक है,चन्द्रमा श्रैपदियों को पुष्ट करता है, श्रोर सेगमलता सुख्य श्रोपधि है। यह सब पदार्थ जेसे जल हार श्रैषधों, शान्ब श्रादि श्रोर शररीरों के बढ़ाने, विज्जुली श्रौर पान्चन शाक्ति पटुंचाने और तेजस्वी करने में मुख्य कारा होते है चैसे ही मनुप्यों को परस्पर सामर्थ्य बढ़ाकर उपकार फरना चाहिये !। २:।
शंयेः..... शामनं च रोगाएां यावनं च भयानाम्, रति निरु०। पि। ₹१। भयपृथक्क्कररायय। ग्रभि। सर्वतः। स्तवन्तु । सु प्रनखो। चर्षन्तु ||

२-ग्रप्सु। १। \&। ₹। च्यापयितृपु, जलेपु जलचद्ध गुरिपु मधुप्येपुइल्यर्थः । सेतमः। श्रर्तिस्तुसुडु०। उ० १। १४०।इति पु पस वैंश्वर्ययोः-मन्। सचति ऐश्वर्यंहतुर्भंवतीति सेामः 1 परमेश्नर: 1 चन्दूमः। सोमलत्त। ग्रव्रवीत् । तू जू व्यकायां वाचि-लड्। उनदिप्टवान् । श्रकथयत्। ग्रन्तः। मध्ये। विश्वानि। सर्धायि। भेषजा। ₹18। ४। शेश्द्धन्दसि बहुलम् । पा० ह18। ण०। हति ऐेलोपः। भेषजानि। भयनिवारएानि। चौपधानि। ग्रत्निम्। अछ्रक्रलोपश्च । उ० ४। पू०। इति अ्रगि गतौ-नि, नलोपः। तेजः। वैंश्वानरं। बह्निम्। पाच्चनराफिम्। विश्व-यंभुवम्। किष् च।
 ल़गतः छुखस्य भाचयितारं कर्तारम्, सदेंसुखद्धर्।।
 ज्योकू च सूर्यं दृशे ॥३॥ आ्राप:। पुखीत। मे छुजम् । वरुथम्। त्रन्न्व । ममं।


भावार्य-( अापः) हे व्यापन शींल जलो [जल समान उपकारी पुरुणो ] ( मम ) में ( तन्वे ) शरीर के तिये (च) श्रीर ( ज्येक् ) बहुत काल तक ( अर्यम्) चलने वा चलाने वाले सूर्य का ( दशे) देखने के लिये (चर्रथम्) फचचरूग ( भेष्जम्) मय निवारफ ग्रौपध फो ( पृयीत) पूर्य करो ॥ ३॥

भादार्य-जसे गुद्ध में योद्धा की रक्षा फिलम से होती है बैसे ही जल समान उपकागो पुरुप परखपर सह।यक छोफर सब का जीवन भानन्द से घढ़ाa 音॥き॥


गम्। च: । प्राप्प: धुन्व्वन्या: 1 शम्। जुं इति। सन्त्तु ।


श-ग्रापः । हे व्यावयितिलि जलानि $L$ जल समानोपकारिएा: पुरुपाः ]। पृरोत । पह पालन्रूसायेः-लोग् पालयत, पूरयत। भेषजम् 1 ?181


 मम । मदीयाय्य। ज्योक्| । ज्यो नियमे-डोकि । चिरकालम्। सूर्यम् । श। ३। 41 जगत: प्रेरकम्, श्रादित्यम्। दूखे। होीविख्ये च 1 पा० ३ाधाशी। पति वचिए मं क्षलो-तुमर्थं के मल्ययान्तो निपात्यते। दपुम्।।

या: 1 कुन्से। अप्रा-सृ'ता: 1 श्रिदा: । न् : । सुन्तु । दाप्र्पिकी: 118 ॥ आाषार्थ-(न:) इसारे लिये (धन्वन्याः) निर्जल 亏ेश के (भ्रापः) जल
 (सन्तु) ऐोमें। (नः) हमारे लिये (खनिप्रिमा:) सनती घा फावड़ं से निफाले गये (ग्रापः) जल (गम् ) सुग्नदायक छोवें, (उ) श्रौर (याः) जो (कुक्म) घड़ में (अाभृताः) लाये गये चद भी (शम्) सुज़ दायी छोवें, (घाशिकी:) वर्षा के जल (न:) हम को (मिवाः) सुसद्गयी (सन्त्व) होगें ॥ \& ॥
 उपकारी मनुप्वंं को प्रत्येक कार्य श्रोर प्रत्येक ₹्थान में परनपर लाम पद्धुंच्राकर सुखी होना चाहिये ॥ \& ॥

घति प्रधमाइनुनाकः ॥


 इति ध्रन्वन् 1 मवे छुन्द्वसि 1 पा० 8181 ही०। इति यत् 1 नित् स्वरितम् 1 पा०












# अथ धितीयोडनुजाक: II 

## 

सूत्रत्र्् $ง$-॥
 ११ $\times 8$ 巫क्षरा यिए ॥

स्तुवानमंभ्न ड्रा वंह यातुधानं किसीदिन'म् ।
तंवं हि दैव वन्द्धितो हुन्ता दस्येर्न्न भूविथ ॥? ॥



भापार्य-( प्रग्ने ) हो प्रग्ने ! [ग्रनित समान मतापी] ( स्तुवानम्) [तेरी] स्तुति फरते हुये ( यातुधानम्) पीड़ा देने दारे ( किमीध्निम्) यह कया यह पया दो रमात्रे ऐसा फहने घाले तुतरे को ( श्राबह्ट) ले प्रा । (हि) फ्योंकि ( देव) हे रजन् ( च्क्म्) तू ( यन्द्वितः ) स्तुति फो प्राप्न फरके (दस्योः) चोर चा डाकू फा ( हन्ता) एनत कर्तां ( यमूचिथ) हुग्रा था॥ १॥
 पा० ६। \&।






भावार्थ-जय प्रग्ति के समान तेजस्वी श्रैर यश्र्ती रजा दुःख्वदायी लुतरों [ चुग़ल ख़ोरों] हौर डाकुभों और चोरों को श्राधीन करता है तो शम्रु लोग उस के बल प्रौर प्रताप की परंबा करते तें श्र्रौर राज्यमें शान्ति फैलती है ॥ध॥
( किमीदिन्) शबन्द का श्र्थर्थ भगवान् यास्क ने क्रव क्या हो रहा है वा यद क्या यह क्या हो रहो है ेेसा कहते हुये छुली, सूचक धा चुग़ग्रस़ोर का किया है, निरु० ६। ११ 11

ड्राजपंस्य परमेष्ट्रिन् जःतेवेद्रस्तनू'वशिन्।
घ्रग्नों तौलस्य्य पाशोन यातुधान्नान् वि लोपग्र ॥ २॥ ग्राज्यंस्य। प्रड से -स्थिन् । जाते-वेदः । तनू'-वशिन्।


भाषार्य-(परमेहित्) हे बड़े ऊंचे पदवाले। (जातवेद्ः) हे क्षान का धन के देने वाले ! ( तनूवशिन् 1 ) शरीरों को चश में रखने हारे ! ( अ्रग्ने) च्रतिन, राजन्! तू ( तौलस्य) तोल से पाये हुये ( आज्यस्य) घृत का ( मल भ्षशान) भोजन कर। श्रौर (यानुधानान्) दुखदारी रान्तसों से (विलापय) विलाप करा ॥ २ ॥

किमिदमिति चा पिशुनाय चरते-निरु० ६। ११ । दति यास्कवचनात् किमिद्नांनं घर्तते किमिद्वंबर्तंतन- इति एवमन्वेपमाएः किमिदी, पिश्युनः । साध्रुजनचैरिएां, सदा विरुद्धघुद्धिं, पिशुनम्। हि । यस्मात् 1 श्रवश्यम्। देव 1१।ध।₹। है घोतमान ! राजन्! 1 वन्द्दितः। वदि स्तुत्यमिवाद्यो:-क। स्तुतः। नमसृृतः। हन्त़ा। हन—तृच्| हननकर्त़ा, घातयिता। दस्योः । यजिमनिशुन्धिदसिजनिम्यो युच्च। उ० ३। २०। इति दसु उपक्षये-युच्। द्स्यति परस्वान् नाशायतीति। चौरस्य । शत्रोः । बर्भूविय। भू सत्तायां पाव्ती च-लिए् मध्यमैकवचनम्। ब्वं भवसि स्म॥
२- प्राज्यस्य। । श्राङ्+ श्रझ्ज मिश्रयो गतो-घप्, न लोपः। कर्मरा पष्ठी,झा श्रज्यते शरीरेरा । श्राज्यं, घूतम्। परमे-स्थिन् । परमे कित्। उ० धा १०। इतिः परमे + घा गतिनिवृतौ-इूनि, स च कित्। हलन्ताव् स्वत्त्याः संक्षायाम्।

भावार्य-जैसे प्रग्नि झुनाद्धि के तौल व पगिएाम से दिये हुये घृताकि एवंन सामग्रों को पाकर मज्नलित होता है वैसे हो घतावी राजा भजा का दिया हुगा कर लेकर दुषों को दगड देतादे, उससे पजा सद्दा ग्रानन्द युक्त रहती है ₹॥

> वि लंपन्तु यातुधानी श्रुंत्रत्रू़ी ये किसीदिने: । ड्रथ्धे द्मेग्ने नो हुविरिन्द्र्र'श्च पर्पति हर्यतम् ॥३॥

 भापार्घ-(ये) जो (यन्तुधना:) पीड़ा देने हारे, (अ्रत्रित्रखः) पेट भरने

 पर्वम्, परमे उत्तमे पदे तिषतीति परमेछी। हे उच्चपन्द्थ राजन्र।

 घानं धनं वा सं़्मत्त् स जानवेदाः। जातनेट्रः कस्माज्त् जातानि वेद् जातानि घंनें विदुर्जांते जाने विभ्यन इति बा जातघित्तो चा जातधनो जातयिद्योवा जात-



 परिमाल्यान कृनमू। प+ग्रभान 1 प्रश भोजने-लोट्। हलः श्रः शानज् भौ।



 करुष II


विलाप करें। (अथ) जौर (अग्रन्न) हे अण्नि (च) और (घन्द्ध:) हे वायु, तुम द्दोनों (घदम्) इस (हविः) होम समग्री को (पति हर्यंतम्) ध्रंगीकार करो ॥ ३ ॥

भावार्य-जैसे श्रग्नि, चायु के साथ हवन सामग्री से प्रचंड होकर दुर्गन्धादि दोषों का नाश करती है वैसे ही अग्नि के समान्न तेजसी शर्र वायु के समान केगनान् महापतापी राजा से डुः्बदायी, स्वार्थी, बतघने लोग अपने किये का दंड पाकर विलाप करते हैं तब उसके राज्य में शान्ति होती है ॥ ₹॥

अग्निः पूर्व अ रमततां मेन्द्रो नुदतु वाहुमान्।
ब्रवौतु सवों यातुमानुम्यसीत्येत्य 11811



भाषार्य-(पूर्व:) मुखिया (अग्निः) अ्रत्नि रूप राजा (ध्रारभताम्) [शनुन १ों] को पकड़ लेने, (वाहुमान्) भबल भुजा चाला (इन्द्र:) वायु रूप सेनापति (भन्तुदतु) निकाल देवे। (सर्व:) एक एक (यानुनान्) दुंः्बदायी राच्तस (पत्व) अर्णर (अ्रयम् ज्रस्मि) यह मैं हं-(इति) ऐस्सा (घवीनु) कहे ॥ ४ ॥

 दिनः 1 म० १। विरुद्दबुद्दयः, पिश्युनः। ग्र्रय। अनन्तरम् ग्रपिच। दद्य ।
 ४। ३। दानम्। हव्यं द्रब्यम्। ग्राह्वानम्। इन्द्रः । १। २। ३। परमैश्नर्यवान्। वायुः । वायुनद् वेगवान् ्राजा। प्रति+हर्यतन् । हर्य गतिकान्त्यो:-लोट्। गुचां कामयेधां, सीकुरुत्तम् ॥
 निवासे वा-श्यच्| पुरोगामी, मुख्यः। ग्रार भतास्। रभ रभस्ये=उपभमे ।



भावार्य-जब श्रन्नि के स़मान तेजस्वी श्रैर वायु के समान वेगवान् महा प्तापी राजा उपद्रवियों को पकड़ता औरीर देश से निकालता है तब उपद़वी लोग ॠ्रपना अ्रपना नाम लेकर उस राजा के शार्यागत होते हैं ॥ \& ॥

## यश्योम ते त्रोर्यं जातवेदु: प णो ब्रू हियातुधानान्

नृचक्ष:। तवया सर्वै पर्तम्ता: पुरस्तात्त आयंन्तु

 यातु-धानीन् । नु-चुक्षः 1 त्वयो । सर्वैं। परि-तपाः। पुरस्तीत् । ते । ग्रा । यन्त्तु । स्न्रु वाराएा: । उपं। ड्ददम ॥ प ॥

भाषार्थ-( जातवेद:) हे क्षान देने हारे वा बहुत धन बाले राजा! (ते) तेरे (वीर्यम) पराक्तम को (पश्याम) हम देखें, (नृचद्तः) हे मतुर्योये के देखने हारे ! (ज:) इमें (यानुधानान) दुःख दायी रान्तसों को (घघूहि) बतादे । (चवया) तुभु से (परितताः:) जलाये हुये (सनें) चह सब (मघुवायाः) जय बोलते हुये (ुरूस्ताप्) [तेरे] श्रागे (ददम्) इस स्थान में (उप उत्रा यन्तु) चले भावें ॥ $\Psi \|$
अ्रपसारयनु । वाहुमान् । तद्रयंस्लस्मिक्भिति मतुप्। पा० \%/२। ह४। भूमनिन्दप्रशंसासु नित्ययेगेडतिशायने । संसर्गेंऽस्तिविवन्तायां भवन्ति मतुषादयः ॥ ₹ \| कारिका ॥ हति बाहुशान्द्धत् प्रशंसायां मतुप् | घबलभुजः । महाबली। ब्रवोतु । घू कृवा पा० उ० १ 1 १। हति यत ताडने-उए्। ततो मतुप् पूर्ववत् निन्द्रायाम । यातनो यातना विद्यन्तेडस्मिन् स यातुमान, पीड़ावान,, महापीड़ाकारी। ग्रयम् । पतन्नामकोऽहमू। इति। एवम्। प्रा-इत्य। समासेडनज्पूरव" कच्चो ल्यप्। पा००। १। ३०। हति श्न + इए गती-इति क्वामत्यम्यस्य ल्यवादेशः । हृत्वस्य पिति कृति०। पा०६। $1 / \mathrm{VQ} 1$ इति तुक् भ्रागमः। आगल्य।|

Y-पश्रयाम । हरिए् प्रेन्तोर-ज्रोट्। पाघ्राध्मास्था०। पा० ७। ₹। जF। हति श्यापि पश्यादेशः। अ्रवलोकगाम । वीर्यम् । हीरस्य भावः, वीर-यत्।

भादार्थ-राजा को येग्य हें कि श्रपने राज्य. में विध्या पच्चार करे, सय
 लोग उसकी श्राक्षा को सर्वदा मानते रहें ॥ ॥॥

आ शंभस्न जातबेदुडसमाकार्थौय जझ्ञिये।
दूते नो अग्ने भूल्वा चतनुधानान् वि एोपग्र॥ ६॥



आाषार्थ-(जातदेदः) हे क्षान चा धन देनेवाले राजन् ! (ग्रारममश्न) घंरियों फे पकड़ ले, (घस्माक) हमारे (अर्रार्थाय) प्रयेजन के लिये (जर्ञापे) तू उत्पन्न
 (यनुधानान्) ड़ःख्ब दायियों से (विलापय) वल़ाप करा ॥धा

 जातमझ्शान । नः। ग्रकधितं च। पा० श 1814 हूति। कर्मत्वम् । प्रस्मान् ्रति।
 म० १। गीड़ा मद्वान् राद्कसान्। तृचक्ष:। चट्टिः पर्यति कर्मी। निघ० ३।
 हे मजुण्यारां द्रप:, अ्यथा उपदेशः। त्वया। श्रण्निना, घन्निघत्त् तेजस्विना। परि-तप्रा: । सम्यग् दग्र्राः। पुरस्तात् 1 भ्रग्रे। ते । पसिद्धाः । স्रा+ यन्तु । हच्छन्तु प-झु वाराT: । घूञ्तुर्शानच्। प्रकथयन्तः, जयं मलपन्तः। च्रद्यम्। हश्यमानं स्थानम्॥

६- ञ्रा+रभस्व । म० ४। शाङ, +रभ स्पर्श-लोट्। निगृहाए। जात-
 ग्रर्थाय । प्रर्थ याचने-aझ्। पयोजनाय, धनाय। जत्ञिषे। जनी पाद्धर्भाके लिए्, ववं जातवानसि। द तः 1 दुतनिभ्यां दीर्घशचः। उ० ₹। ह०। इति दु

भावार्य-( दूत) का श्रर्थ शीभिगामी भौर सन्तापकार्री है, जैसे दूत शीघ चल कर संदेशेश पहुंचाता है वैसे ही निज़ुली रूप अभित्ति शरीरों में पविष्ट होकर वेग उत्पन्न करता है श्रथवा काष्ठ श्रादि को जलाता है, एसी पकार अग्ति के समान तेजस्बी श्रोर प्रतापी राजा श्रपनी प्रजा की दशा का जान कर यथेचित न्याय करता ज्रैर दुप्प्रों को द्राड द्वेता है ॥धा

तवमंगने यातुधानुनुपंजद्धाँ इहा वह।


 भाषार्य-(ध्रग्न) हे प्रशिन्न ! (त्वम्) तू (उप बद्धान्) दढ़ चांधे हुये (यातुधानान्) डुःखदायी रान्कसों को (इह) यहां पर (श्रावह) लेश्शा। (श्रथ) और (घन्द्ध:) वायु (वज्ता खा) कुल्हाड़े से (पपाम्) इनके (शीर्पारिए) मस्तकों को (श्भप) भी (घश्चत्न) काट डाले ॥॥ ॥

भावार्थ- श्रत्नि के समान प्रतापी श्रैर (इन्द्र) चन्यु के समान वेगवान् राजा उत्पातियों को कारागार में डाल दे औौर उनके सिर उड़ा दे ॥ - इसी प्रकार सब मतुण्य श्राध्यात्म विपय में श्रात्मा को सेनानी, डौर लोम,

गतौ-फ। यद्धा टुदु उपतापे-क दीर्घश्च। दचति गच्च्छति दुनेत्य्युपतापयतीति दूतः । घार्ताहर:, सन्देशाहरः 1 संतापकः । श्रगिनः 1 ग्रग्ने । अ्रग्निवत् तेजस्चिन् राजन्। यातु-धानान् 1 म० १। पीड़ार्पदान् $\mid$ विलापय । म० २। विलाप्युक्तान्तुक, रोदय।

ง-यातु-धानान् । म० १ पीड़ापद्न्। उप-बद्धान्ं। घल्ध बन्धने-क-
 ग्रय। च। तद्ननन्तग्म्। एषास्। यानुधानानाम्। छन्द्र: । २ १२।३।
 उ० २। २₹। रूति वजगतो-रन्। कुलियोन, कुठारेखा। ग्रपि। पव.श्रवश्यम्। शीर्षाशिा। शीवेशच्चुन्द्स । पा० ह। १। ६०। र्रति शिरः शाद्द्र्य शीर्षम्

मेह, आ्यादि को शग्रु, त्रौर गृहस्थिति में गृदपति को सेनापति और विमों के बैरी मान कर येग्य ब्यनहार करें ॥

सूक्तम् ॥ 111
१-४ ॥ ग्रझिः सोमश्च देवते। १-३ ग्रनुष्टुप् $\tau \times 8, \mathrm{~B}$ निप्दुप् ११ $\times 8$ ग्रक्षरायि ॥

से नापतिलत्करानि-सेनापति के लह्तरा॥
इदं हुविर्यंत्रुधानान् नदी फेनंमिवा वहत् । य छदं स्री पुमानकी़िह स स्तु'वतां जनं: ॥ १ ॥
 वृहत् । यः । छूदस् । स्ती। पुमीन् । ग्रक: । हुह । स: । स्तुवुत्ताम् । जन:' ॥ १॥
 ( श्राबहत्) ले आवे, ( इव) जैसे (नदी) नदी़ (फेनम्) फेन को। (यः) जिस किसी ( पुमान्) मजुण्य ने श्रथवा (स्री) स्री ने (ददम्) हस [पापकर्म] को ( श्रकः) किया है ( सः जनः) वह पुरुप ( स्तुयताम्) [ तेरी] स्तुतिं करे॥ १॥

भावार्थ-पजा की पुकार सुनकर जब राजा दुप्टोंको पकड़ता ऐे, अपरार्धी खी और पुरुष श्रपने श्रपराध को भ्रंगीकार कर लेते और उस प्रतापी राजा की स्तुति करते हैं ॥!॥

आदेशः । शिरांसि, मस्तकानि । वृश्चतु । श्रोवश्चू हैदने, तुदादित्वात् शः। छिनच्नु ॥

१-इदस् । मस्तुतं, क्रियमाराम्। हविः। १। ४। ₹।दानम्। भत्ति:।母्रावाहनम्। यातु-धानान् । १। ज1?। पीड़ाभद्दान् रान्तसान्। नदी । नन्दिय्रहिपचादिम्यो ल्युखित्यचः 1 पा० ₹। १। १३४। हति याद ध्वनौ-पचाद्या।

(सी) शब्द्य का ग्रर्ध संग्रह्ह करने हारी वा स्तुति योग्य, और [ प्रमान्] का उर्थ रक्तक वा पुरुपर्थी है।

 वृहंस्पते। वर्यै। लुषधवा। ग्रग्रीषोमा। वि । विध्यत्रत् ॥२॥

भाषार्य- (अयम्) यह [ग़न्डु] (स्तुधानः) सतुति करता हुग्रा (अाभगमव् ) आया है, (इमम्) इसका (सम) श्रनश्य (पति हर्यत) तुम सव ख्वात्त करो। (वृस्पते) हें बड़े चड़ों के रक्तक राजन्। [दूसरे बैरी को] (वशे) वशा में (लम्ध्वा) लकर [वर्त्तमान हो], (भ्रग्नीपोमा $=0$-मौ) हे श्रग्ति श्रौर चन्द्रमा! तुम दोनों [अन्न वैरियों को] (नि) श्रनेक भांति से ( विध्यतम्) ताड़ो।॥ २.॥

कस्माप् नद्ना भवन्ति शन्द्दवत्य:-निरु० २। २ध।नदऩश्शीला,सरित्, तरह्रियी। फेनम् 1 फेनमीनी। । उ० ₹। ३। हति सफायी बृद्धो-नक्, फेशब्दादेशः। सफायते घर्धते स फेनः। द्रिएडीरम्, समुड्फेनम्, ग्रापवहंत् । वह भ्रापयो-लेट्।
 संप्. 1 स्यागति शब्दयति गृह्याति वा गुएान् सा। यद्वा, धुज् स्तुतौ-ड्ट्। ऊप् । स्तोति गुयान्त् चा स्तृयते सा सी। नारी। पुमान् । पातेहुंमसुन्। उ० ४। ईजन इति पा रन्तरो डुमसुन्। डिल्धारू टिलोपः। पातीति पुमान् मनुषः,
 दति ति शत्यस्य क्रार लोपे तलोपः। श्रकार्वात्। स्तुवताम्। '्रुज् स्तुतौलोट्। छुन्दसि शः। स्तुतिं करोतु । जनः । जनी पादुर्भावे, घा जन जनने-शच्च जायते जनर्यात गा स जनः 1 लोकः $H$

२-ख्रयम् । श्रुः । स्तुवानः 1 घु््त्तुतौ-शानच्| युष्मान् स्तुवन्। ग्रा+ श्रगमत् । गम्ब गतौ-ल्लुब्। आगतचान्। इसम्। शत्रुम्। स्म। श्रवपश्यम्. मीत्या। प्रति+हर्यत्त। हर्य गतिकान्यो:-लोग्। यूयं पतिकाम-


भावार्य-जो श्रनु राजा का प्रभुन्व माककर ग़रालागत हो, गरजा

 प्रनित सा भचंड श्रीर न्याय करते में (सोम) चन्द़मा सा शान्स खलाक रहही ॥री॥

## सातुधानंस्र सीमप जाल्हि प्रजां नयंस्व च।

नि स्तुंवानस्यं पाहयु पछमक्ष्युतावंरम् 11 ३् ॥



भाषार्थ-(सोमप) हे ग्रमृत्त मीने ऩारे [राजन्] नूृ (यान्ध्धानस्य) गीज़ा देने हारे पुर्प के (अजाम्म) मुण्णों को (जलि) मार, (च) ज्रार (जयन्न्न) लेया।








 स्सवति ऐेखर्यंहु भंवतीति, यक़ा सवति सीति भ्रमृतमुत्वाद्यताति सामः।


 सम् अस्यं पापान्मानम ॥ ।



की] (उत) श्रैर (श्रवरम्) नीची [शिर की] (श्रन्ति) आंख को (पातय) निकालने 11 ३

भावार्थ-1सेामप] श्रमृत्त पीने हारा श्रर्धात् श्राम्त ₹च भाव यशस्वी रजा हुप्रो का नाश फरे भ्रैर पकड़ लावे। निन्दा फैलाने हारे मिध्याचारी शश्रु को नस्ट च्रम कर्ते कि चह पापी चवने मन के भौतरी कुचिचार और यादिरी कुज̈चा ध्रौर पाप कर्म क्रोड़दे ।। ३ ॥
 जातवेदः: । तांस्त्वं चह्लंखा वाृध्रानो ज़ह्यों पiं शन्तनहंहं सग्ने ॥\&॥







 गत्रो:। पातय । पत आधागतों-गिच्लोड्ड । धरोगमय, च्यावय। परम् 1







है। (श्रग्ने) हे श्र्रनिनरूप राजन् । (घह्मया) वेद श्ञान [वा श्र्न चा धन]से (वावृधात:) बढ़ता हुछा (त्वम्) तू ( तान्) उनकी श्रौर ( पषाम ) रनकी ( शतबहम् ) सैकड़ों प्रकार की हिंसा को (जहि) नाश कर ॥ \&॥

भावार्थ-अंन्ति के समान तेजस्थी महावली राजा गुप्त उपद्रवियों का ख्लोज करे और उनके यथा नीति कड़े कड़े दएड देकर प्रजा में श्रान्ति रक्ले ॥ध॥ : मूत्त्तम् ${ }^{\text {ह }} 11$
Q-४ 11 १, २ विश्वे देवा देवता:, ३, 8 ग्रसिर्देवता। निष्टुप् दून्दः ११ $\uparrow ४$ ग्रक्षरायि ॥

सर्वसम्पन्तिभ्यतोपदेशः - सघ सम्पत्तियों के लिये प्रयन का उपदेश्र ॥ अस्मिन् वस्तु वसंत्री धारयुन्टिवन्द्र्र: पूषा वरु'खो मित्रो श्रुगिन:। ड्यमीद्धत्या ड़त निश्वै च दे वा उत्त' रस्म्नुन् ज्योतिषि धारयन्तु ॥ ? ॥ ग्रुस्मिन्। वसु'। वसंवः 1 धार्यन्त्तु। इन्द्री:। पषषा। वर्शा:।
 उत्-त्तरस्सिन् । ज्योतीषि । घार्यद्तु ॥ १ ॥

वेत्य । विद शाने-ल天्। त्वं जानासि । गुहा । इगुपधन्तार्मीकिर: कः।पा० ३। १। ₹₹थ । घति गुह संवरयो-क,टाप् च । गूहति रच्तरीति। सुपां सुलुक्त। पा० ७ । १ । इЕ। इति विभक्तिलोपः । गुहायाम, गर्तों, गहरे, गुप्तस्थाने। सताम् ।

 ज्रह्मयाT। घृहेनो5च्च। उ० ४। १४६। इति चृहि वृद्दौ-मनिन्, नकारस्य श्रकार:, रत्वं च। घस श्रन्नम्-निघ० २। । तथा, धनम्-निघ० २। १०।

 नाम-निघ० ₹। १ । तृह हिंसायाम्-घन्| बहुविधहिंसनम् ॥

भाषार्य- ( वसबः ) पारियों के बसानेवाले वा प्रकाश्शमान, अेष्ठ देवता [धर्भात्रा] ( हन्द्धः ) परमेश्वर चा सूर्य, (पूषा) पुष्टि करने वाली पृधिवी,
 में [ सुभ्म में] (वस्) धनको (धार्यन्तु) धार्या करें। ( अादिल्याः ) पकाश़वाले [ चड़े विद्वान् खूरबीर पुरुप] ( उत च ) भौर भी ( विश्रे ) सब (देवा:) ब्यवहार जाननेहारे माहात्मा ( इमम्) इसको [ मुभको] (उत्तरस्म्मन्) श्रति उत्तम ( ज्योतिषि) ज्योति में ( धारयन्तु ) स्थापित करें॥ ९॥

भावार्य-चतुर पुरुपार्थी मनुष्य के लिये परमेश्वर श्रौर संसार के सब पदार्ध उपकारी होते हैं । घ्रथना जो सूर्य, भूमि, मेघ, बायु, ध्रैर श्रणि के

P- ग्रस्मिन् । उपासके, मयि, रत्रर्थः। म० ४। वसु। शहच्वृ स्निहिअप्यस्यि०। उ० १। १०। हति वस आ्राच्छ्शदने, निघस्से दीषी च-उपत्ययः। निवासयितृ प्रकाशमानं चा धनम्। वसवः। पूर्वव्, चस-उ। श्वसोवसीयग्र्रेयसः |पा० $\Psi$ । ४ । च०। श्रुत्र वसुशब्दः म्रश्स्तवाची। पारिनां चासयितारः, प्रकार्शमानाः। भश्रता देबाँ, हन्द्रादयो मन्न्रोक्ताः। धारयन्तु । धृज् धारऐचुरादिः। स्थापयन्त्तु | इन्द्रः । १। २। ३ । परमेश्वरः। सूर्यः। पूषा । श्वन्नुत्तन पूपन्। । उ० १। शभह। इति पुष पुष्टौ, पूप बृद्दौ-कनित् घत्ययान्तो निपात्यते। पुष्यति पूपति बा वर्धते धान्यादिभिः, पोपयति वान्नैः ध्रजाः। पृथि-बीनाम-निघ० १। १। वरुएा: । १। ३। ३। दृयोति व्वियते वाऽसी वरुखाः। वृटिजलम्, । मेघः । निन: । १।३।२। डुमिन् घन्देपलो-क्त । बायुः। अहरभिमानी देवः-रतिसायखः | ग्र्रनि: । १। ह। २। श्रौर्वजाठरवैद्युताक्विरूप: द्रकाशः 1 , चह्निः। इसम् । उपासकम्| ग्रादित्याः । भ्रघ्त्यादयश्च। उ० 81 ११२ । इति ग्राङ्+ डुदाज् द्धाने, वा द्वीपी दीकी-यक् । निपातितः। यहा। दित्यदित्याद्यित्यपत्युत्तरपदाएगयः। पा० ४। १। ₹य. हति श्रदिति-सयप्रत्ययः , श्रपत्याथें। श्रतितित:=पृथिवी-निघ० १। १। वाक्-निध० १ 1 ११ । प्रंदितिरद्दीना देवमाता-निरु० \&। २२। ग्रथास्य [भ्रादित्यस्य] कर्म रसानृनं रशिमभिशच रसधारां यचच्च किंचित् प्रबल्हितमाद्दिल्यकमै व तचचन्द्रमसा वायुना संवत्सरेऐयि संस्तवः। निरु० ज। $१ १ 1$ श्रादातारः, गहीतारो गुयानाम्। पकागमान्नः। भूम्मिपुंत्राः, देश्रहितेपियाः । सरखतापुन्ताः, चिद्वांसः। स सर्यं-

समान उप्तम गुरा चाले और दूसरे श्र बीर विद्धान् लोग ( श्रादिल्याः ) जो तिद्या के लिये जैर धरती श्रर्धात् सव जीबों के लिये पुत्र समान सेवा करते हें, श्रौर जो सूर्य के समान उत्तम गुयों से प्रकाशमान हैं, के सव नरभूकए पुरुपार्थी मतुर्यु के सदा सहायक श्रौर शुर्भचिन्तक रहते हैं॥ १॥

अस्य दैवा: प्रदिशश ज्योतिर स्तु सूयैं अग्निकुत वा हिंप्यम्। स्पपतो अस्मढ़ंधेरे भवन्तूत्त मं नाकमधि रोहये मम् 11 २ ॥




भाषार्य- (देवःः) हे व्यवयहार जाननेहारे महात्माश्रो! ( अस्य) इसके [ मेरे ] ( पदिशि) शासन में ( ज्योतिः) तेज, [ ज्रार्थात्] (सूर्यः) सूर्य, ( श्रिन्तः) श्र्नि, ( उत वा) श्रैर भी ( दिएएयम्) सुवर्यां ( श्रस्तु) होणे । ( सपऩःः) सब वैरी (श्रश्मत्) हम से ( श्रधरे) नीचे ( भवन्त्रु) रहें। (उत्तमम्) ग्रति ऊंचे (नाकम्) खुख में ( एनम्) इसको [ सुभु को] ( श्रधि) ऊपर ( रोहय=0-यत ) तुम चढ़ाश्रो ॥ २॥

वत् तेजख्वतः। देवाः। १।८। ३। दिंबु अ्यनहारे-श्रच्। ब्यदहारिएाः। पकाश्रमानाः। उत्-तर्स्मिन् । उत्कृष्ट। ज्योतिषि। घुतेरिसिभ्नदेश्च जः। उ० २। ११०। दति घ्युत दीतौ-रसिन्, द्स्य जः। तेजसि,म्रकाशे । धारयन्तु । स्थापयन्तु ॥

२- प्रस्य । उपासकस्य। देवा: ।म०शः है ह्राश्रमया व्यवहारियोचा। पदिशि । सम्पदादिम्यः किष्। बा० पा० ₹। ₹। ह४। घपूर्वात् दिश्र दाने, ज्राष्षापने-किप्। पदेशेशे, शासने, आघ्षायाम्। ज्योतिः। म० १। तेजः,


भावार्घ-प्रकाश वाल, सूर्य. ग्रन्नि की श्रैर सुवर्या श्रादि की वियायें , अ्रथवा सूर्य, ग्रुग्न श्रौर सुबर्या के समान प्रकाश वाले लोग, पुरुपार्धी मनुष्य के अधिकार में रहें श्रौर वह चथायोग्य शासन करके सर्वोत्तम सुख भोगे ॥ २ ॥

येनेन्द्रोय समझ्नर:पयों स्युत्त् मेन्न नह्म खा़ जातवेदः। तेन्न त्वसम्न डह वंर्ध येमं संजातानां ओर्भरट्य आ घैघ्य नम् 11 ₹ ॥
येन । इन्द्रोय । सुस्-ग्रभंरः । पायंसि। छत्र-त्रमेन । बह्मंया ।



म० १ 1 दावानलजाठरैैय्युतादिरूप: पावकः। हिरसयम् । हर्यतिः कान्ति-
 फन्यन्, हिएवेशेशः। हर्यते काम्यते तत्। यहा, हुन्, हरखे-कन्यन् हिर्च। हियते

 स-पना: । सह + पत्प् पतने ऐेग़े च-न प्रल्यःः, सहस्य सः। सह पतन्ति यतन्ते एक्रभः, यहा, सह पत्यन्ते ईंश्वरा भचन्ति । सह पतित्ववन्तः। शश्रवः। ग्रधरे । न + भ्र्त्-श्रच्, नज्स़मासः, न च्रियतेडसो। नीचाः, हीनाः, भपकृष्डाः। उत्-तमम् । उत्+ तमप्, ग्रतिशयेन उत्कृष्टम्। यद्वा, उत्म + समु शच्द्धायाम - श्रच्च्। भद्रम्, उत्कृष्टम् । नाकम् । कं सुखम ग्रकं दुःखम, तन्नास्यश्रेति नाकः। गभ्रागात्पान्नवेदानासत्या०। पा० ६। ₹ । उप। ₹ति
 प्रत्ययः, टिल्लापः । नाक ग्रादित्यों भवति नेता भासां उ्योतिपां प्रयायोडध धौ: कमिति सुग्रनाम तत्रतिपिद्धं प्रतिणिध्यते-निरु० २। १४। सर्गम्। छुखम्। ग्राफागम्। अवित्यलोंकम । ग्वधि। उपरि। रोह्य । रहह नन्मनि, भाद्ध-


भाषार्य-(जातवेद) ह निषानयुक्त,परमेश्वर ! तृं (येत उत्तमेन च्रमाला) जिस उत्तम वेद विक्षान से (इन्द्राय)पुर्वर्थी जीव फेनिये (पयांसि)दुग्धादि र्सें

 तुल्य जन्म चाले पुरुपों में (ध्रेख्ये) श्रेप्प पद्द पर (पन्नम्) एसकों [मुभ कों] (श्रा) यथा विधि (धेटि) स्थापित फर ॥ ₹ ॥

भावार्थ-परमेश्नर पुख्पार्थियों को सदा पुष श्रोर ग्रान्द्दित करता


एतमेके वदन्त्यग्गिसनुमन्ये সजार्पतिम्
इन्द्रमेके डपरे पारासपरे घह्म शाखतन्त्॥ १ ॥
 नित्य घह्म कहते हैं।I
 सम-ग्रभरः 1 डुभृज् भरशा, पोपऐो-लाड सिप् 1 सम्यग् भृतवानसि पापित्क-


 मेश्वर।। इह। । भन्र, अस्मिन् जन्मनि। वर्धय। घृु- शिच् । समर्धय । द्मम् । उपासकं, माम्। स-जातानाम्। समान + जनी प्रादुर्भावे-का।जनसनसनां सन्भलोः । पा० ६। ४। ४२। इति भात्वम्। समानस्य धन्दस्यमूर्ध० 1 पा० ६।३। है। ईति समासे समानस्य सभावः। समानजन्मनां स्वकुटुम्विनां मध्ये। श्रैष्ठये। गुरानचनम्राहाराएदिभ्यः कर्मड़ा च। पा० प। १। २२४। इति श्रेष्ठ-प्यज्। श्रेपत्वे, पधानल्वे। ग्रा। समन्तात्-यथाविधि। धेहि । डुधाज् धारएपोपखाये:-लोट्। धारय, स्थापय । एनम् । डवास 'कम II

ऐणां युज्ञस वर्चों ढ़ु इहं डायस्पोषंमुत चित्तान्यंग्ने। सुतन अस्मद्धरे भवन्तूत्त्रमं नाकमधिं रोहयेमम् ॥ 8 ॥
 पोषंस् । छुत । चित्तानि । श्रुग्ने 1 सु-पत्नोः 1 ग्रस्मत् । ग्रवर्धरे।


भाषार्य—— (भ्रगेने) हे परमेश्न । (पपाम्) हन के [अपने लोगों] के दिये (यक्षम्) सत्कार, (उत) श्रौर (वर्च:) तेज, (रायः) धन की (पोषम्) वढ़ती (उत) श्रौर (चित्तानि) मानसिक घलों को (अ्रहम्) में (अाददे) ग्रहा करता度 1 (सपत्नः:) वैरी लोग (भ्रस्मव्) हम से (अ्रधरे) नीचे (भवन्तु) होवें, (उत्तमम्) श्रति ऊंचे (नाकम्) सुख में (पनम्) इसको [सुम्भो] (उध्रि) ऊपर (रोहय) चढ़ा ॥ ध ॥

भादार्थ- चुद्धिमान्न नीति निपुरा पुरुप श्रपने पच्तवालों के किये हुये उपकार, श्रौर सै्कार को सधन्यवाद स्वीकार करे भौर विपन्तियों को नींचा दिखा कर श्रपनी प्रतिष्ठा बढ़ाचे ॥\& ॥

इस मन्त्र का उत्तरार्ध मन्ज्र २ का उत्त्तरार्ध है ॥
 ३।३। §०। इति यज देवार्चादानसकतिकरऐणु-नङ,। पूंजाम्, कीर्तिम्:

 पूर्वाँ् डुद्वाज् ग्रहलो-लट्। श्रहं गृहरामि, स्वीकरोमि।, रायः 1 रातेडैं: । उ० २। ६छ। घति रा दाने है प्रत्ययः, रे। धनस्य। पोषम । पुष पुप्टौ-घज्-।
 घति चिसर्गस्य सः । चित्तानि। चित ज्ञाने—फ। मनांसि,नामसबलानि। ग्रग्ने म० ३ । हे परमेश्वर। सपना••..........हूसमू । ग्याज़्यातम् २॥

सूत्त्तम् 1 १० ॥
१-8 11 वरुणी देवता 1 १, ₹ निद्धुप् ₹, 8 ग्रनुष्टुप् । वरुखास्य कोधः प्रचराडः -वरुया का कोध भ्रचएड है ॥
अयं द्व वानामसु' डी वि रीजात्त वशा हि स्या वरु'ास्यु राज्र: 1 तत्पसए इह'एा शाशंदान् उग्रस्यं म्न्योरुदिसं नयासि ॥ ? ॥
 सुल्या । वरुसास्य । राज्ञे:। ततं:। परि। ब्रह्मया । याशंदानः। उ़ग्रस्य । मुन्यो: । उन्त । इ्रमस् । नुयुष्थि ॥९॥

भाषार्थ-(ग्रयम्) यह (देवानाम्) विजयी महात्माश्रों का (श्रसुर:) पासदाता [वा पझावान् वा प्रालाषान्] परमेग्वर (विलाज्जति) चड़ा राजा है,(वरुास्य) वरुसा चर्थात् ग्रति श्रेष्ठ (राइः) राजा परमेश्वर की (वशा) ₹च्छ्ञा (सल्या) सत्य ( हि) ही है। (ततः) इस ल्लिये ( गह्मयाए) वेद ज्ञान से (परि) सर्वंथा (शाशादान:) सीज्हा होता हुप्रा में (उग्रस्य) प्रचंड प्ररमेश्वर के (मन्योः) कोधसे (इमम्) इस को [अर्रपमे को] (उत् नयामि) छुड़ाता ह्रें। १॥

१- ग्रयम्, पुरोवर्ती। देवानास्। १। ४। । दिव्यगुयानतां विदुपन्म।

 दी़ीप्ल्यादनेनेषु-उरन् 1 श्रसति गच्कति व्यामोति सर्वन्र, दीव्यते खयम्, श्रादत्तें या साधूंन्त् । यद्वा। अ्रस्ठं प्रायां राति ददार्तीति, श्रसु $+र ा$ दानादानयोः-का मेघंनाम-निघ० १। १०। श्रसुरत्वं प्रक्षावत्वं वानवत्वं वापिवासु रितिप्रक्षानामास्यत्यनर्धानस्ताश्चांस्यामर्था वसुरत्वमादित्तुप्तम्-निर०००। ३४।न्षेतर। शर:। ब्यापकः। दीव्यामानः । ग्रहीता । मारादाता। पश्ञावान्। यद्वा, मेघचद् उन्दारः।



भावार्य-सर्वर्शत्तिमान् परमेश्वर के कोध से डर कर मतुष्य पाप न करें श्रौर सदा उसे प्रसज्न रक्ब" ॥ १॥

नम'स्ते राजन् वरुगास्तु म्न्यत्रे विश्वं 'ह्यु'ग्र निनिक्रेपि द्रु गधम् 1 सह्सं मुन्यान् प स्तु'वांम सांक शातं जौनाति शा₹ढ़स्तायम् ॥ २॥




भापार्थ-( वरुला ) हे श्रतिशेप्रे ( राजन्) चड़े पेश्नर्य घाले, राजा, ( ते ) तुभ ( मन्यने ) कोध्ररूर को ( नम:) नमरकार ( शस्तु) होचे, ( उग्र) हे प्रच्चंड : वृ. ( विश्रम्) सब ( हि) ही ( हुग्धम्) द्रोह की (नि-चिकेशि) सदा जानता हैं । [में] ( सहम्नम्) सहस्त ( अन्यान्) द्ससरे जीवों को (साकम्)
हि । धचर्यम् । यस्मात्। सत्या। तस्मे हितम् 1 पा० प1१1\% इति
 स्वोफिगते स घकुसः। अतिश्रें्टस्य । परमेश्वरस्ग । राज्ञः। राजति,




 उत्कटस्य, प्रन्नाड्डस्य। मन्यो:। यजिमनिश्रुन्धिद्यिजनिम्यो युन्च् । उ०
 कर्मंगः मोंधकर्मयो चधकर्मखों चा-निक०१०। २ह। कोधात्। उत्+नयामि। उपसर्गंप्र च्यन्वानम् । ऊध्नं गमयामि, मोच्चयामीत्यर्ध:॥
₹— पाजन् । म० १1 हे पेश्रर्गवन्। वरुया । म० ? 1 हे परमेश्वर।


एक साथ ( यस्तुवामि) आगे बढ़ाता हं, ( ते) तेरा ( अ्रयम्) यद्द [ सेवक ] ( शतनम्) सी (शरदः) शरद् ॠतुभ्रों तक ( जीवाति) जीता रंदे ॥ २॥

भावार्थ-सर्वक्ष परमेश्वर के महा कोध से भय मानफर मनुण्य पातकों से घचें और सय के साथ उपकार फरके जीचन भर अनन्द्द भोगें॥ २ ॥

यद्वावक्यानृंतं जिह्यो वृजिनं छह्ड ।



 औौर ( घृजिनम्) पाप ( जिद्धगा) जिक्षा से ( उवषथ) तू चाला है। ( चरद्य ) मैं ( त्वा ) तुभु को ( सत्पधर्मयः ) सचचे धर्मांका वा न्यायी, ( चक्यावे) सब

जुहोत्यादिः, शपः ग्ञुः । त्वं नितरां जानासि। द्रुग्धन्। तुद जिघांसायाम्-भावे-क। दोहम्, अपराधम्। सहस्तम्। सहो चलमस्त्यस्मिन्, सहृस्+
 माद्धारासिभ्यो यः। उ० \&। २०ह। द्रति क्रन मायाने, जीवने-य भत्यत्यः। श्रनिति जीवतीति श्रन्यः। जीवान्, पारिनः। स्तरान् वा। प्र+सुवारि ।
 नयामि, उपकरोमि। साकम्। हएाभीकापा०। उ०३।ध२। इति पो शन्तकर्मरिएकन्। सह,सगम् 1 गतरम् 1 बहुनाम, निघ० ३। १। घहीः। जोवाति। जोव भ्राएभारलो-लेट्, लेटोडढाटी। पर० ३। 8 है। हति आडागमः 1 जीवेक् । ग्ररदः । श्रहु भसोडदिः। ड० १। १३०। दति श़ हिंसायाम्-सदि। कालाघचनोरत्यम्नसंयोगे। पा० २। ३। 1 इति द्वितीयां। ग्राशिननकार्तिक-मासयुक्तान् घ्धतुविशोपान् । संबत्सरान् ||
₹-यत् । चच्चनम्| उवक्य 1 घून्च्यकायां घाचि-लिट्, त्वम् उकधानसि । ग्रनृतन्य । न घृत्तम । अ्रसत्यं । मिध्यामापसाम् । जिह्वया।

भावार्थ-जो मनुुण्य मिथ्यावादी दुराचारी भी होकर उस आभु की शारा लेते श्रीर सट्कर्मों में मनृत होते हैं, वे लोग उस जगदीश्वर की न्याय न्यमस्था के श्रनुसार दुःख्य पाश से छूटकर अ्रानन्द्र भोगते हैं ॥ ३ !

##  <br> सजातननु'ग्रेहा वंद्ध घह्त चापं चिकीहि नः $118 ॥$

 स-जुातान् । छुग्र । डुह । ग्रा 1 वद्द । घम्म । च । ग्रपं। चिकी़ि । न: ॥ \& ॥

भाषार्य-[ देश्राट्रा 1] (महत:) विशाल (श्रर्याचात्) समुद़ के समान गंभरर (वैग्रानरात्) सय नरॉं दे हित कारक घा सय के नायक परमेश्वर से (चा) तुभ को (परि पुस्थामि) में छुड़ाता हूं। (उग्र) हे प्रच्ड स्वभाव [परमेश्वर 1] (सजातान्) [मेरे] तुल्य जन्म चालों को (इ巨) इस विपय में (ग्रावद) उपदेश कर (च) और (अः) हमारे (घह्ल) वैदिक ज्ञान को (भ्रテ) भ्रानन्द से (चिकीरि) तू जान ॥ \& ॥
 गमे निपातितः । जयति रसमनया।रसनया। वृंजिनम् । बृजेः किच्च । उ० र|४०। कति वृजी घर्जने-रनच्च्, स च कित् । पापम् । बहु । श्रधिकम्। राज्ञ:।म०श। अभ्यज्ञात्। त्वा।त्वाम् । सेनकम, आर्मानम्। सत्य-धर्मयः । धर्मादनिच्च् केवलात्।
 सुज्चामि । मुन्त्य मोक्षे-लट्। मोचयामि, वियोजयामि। वरुणात्। म० ९। धं प्डात् परमेँचवरात्। ग्रहम्। उपासकः ॥

४-परि+ मुज्चर्णान। म० ३। सर्वधा मोचयामि। बैश्वानरात् । नु पापएा-क्रच्। नहखातीति नरः पुर्पः 1 विश्वश्चासौ नरश्चेति। नरे संक्षायाम्।



भावार्थ-मनुुप्य पापकर्म होड़ने से स्तर्व हितकारी पर्मेशचर के कोप से मुक्र होते हैं। परमान्मा सब प्रारियों को उपदेश़ करता श्रोंर सम की सत्य भत्ति को स्वीफार फर गधार्य ज्रानन्द्द देता है ॥ \& ॥

## सूक्तास्त १? ॥

१-द ॥ पूषा देवता ! १ विराट् स्थाना निष्टुपू हं $+90+$
 सूप्रि विधा चर्गनम्-सृष्टि विय्या का वर्खन ॥ वपंट् ते पूषन्न् स्मिन्त्सूतोचर्य मा हातो हुगीतु वे धा: । सिस तुं नार्य तम्रंजात्ता वि पन्वार्या जिहत्रं सूत्वा डे॥ ? ॥




श्रश्। वैश्वानरः कस्माह् विश्नान् नगान्, नयति विश्न पनं नरा नयन्तीधति चति वा विश्वानर एव स्यात् प्रत्यृतः सर्वारा भूतननि तन्य चैश्वानर:-निकुज। २२:। सर्व नायकात् । सर्वोपास्यत् $\mid$ सर्व नरहितात् परमेड्डरात् । प्रर्शानात्त् ।


 २। Е甘। हति मह पूजायाम्-ग्रति। बड्रत्। विशालात, । सजातान्।समानजन्मन: पुरुपान्, । उग्र। म०श। हे पचरएड,मदाकंधिन् वर्ला ! ग्रा+वद्। समन्तात् कथय, उपदिश। अह्म $181=1.8 \mid$ चेदधिग़नम्| ग्रप। भनन्द्दे - इति शब्द्तोममहानिधी। चिकीf है। मं० श। कि शान-लोए। जानीहि ॥

भाषार्थ- (पूधन्) हे सर्वपोपक, परमेश्वर! (ते) तेरे लिये (वपट्) यह श्र्राहति [मक्ति] है। (श्रस्मिन, ] इस समग पर (सूतो) सन्तान के जन्म को (ध्र्यमा) न्याय-कारी, (होता) दाता, (वेधा:) सव का रचने वाला ईश्वर (कृयांउु) करे। (ॠत्रजाता) पूरे गर्मवाली (नारी)नरका हित करने हारी स्रो. (सिस्नताम्ल) सावधान रहे, (पर्वायि) इस के सब श्रश्न (उ) भी (सूतवे) सन्तान उत्पन्न करने के लिये (चिजिहाताम्) कोमल होजावें ॥ १॥

भावार्य-पसक समय होने पर पति भादि बिद्वान्त लेगग परमेश्वर की भक्ति के साथ हवनादि फर्म प्रस्ताता सी की भ्रसभता के लिये करें श्रैर वह स्सी सानधान होकर ख्वास प्रण्वास श्रादि द्वारा अपने श्रंगों को कोमल रफल जिस से वालक्लक सुख पूर्वं क उत्पन्न होवे ॥ १॥
१—वषट् 1 वह प्रापयो—उषट्रि। इति शब्द्दतांममहानिधौ। श्राहुति:ः हवि द्दानम्। भक्तिः। स्वाहा । पूषन् । १। \&।?। पुष्यातीति पूषा। हे सर्व पोषक, परमेश्वर। ग्रसिमन् । श्रसिमन, काले, हद्वानीम, । सूतौं। षूङ प्राखि भसके० कित्। सुपां सुपो भवन्तीति चक्रव्यम्। वार्तिकम्, पा० ज । १। ₹ह। दूति
 श्ननुत्तन्प्पन्त। उ० १। १पع। इति श्रर्य + मा माने-कनिन्। श्रस्र्यान, श्रेषठान् मिर्माते मानयर्ताति। यधार्शब्शता, न्यायकारी होता। नलत्नेन्ट्टव्वष्ट होत्रिति । उ०२। ह६। हति हु दानाद्धनादनेष्डु। यद्वा ह्बे ज् श्राह्वाने-तृन, । नित्वादुं श्राद्युदाच्तः । दाता । होमकर्च्ता, घृत्विक्, आह्बता। कृएोतु। कृवि हिंसाकरायो:-लोट्। भवान्तूषा उपकरोतु। बेधाः। निधानो वेश्रच। उ० ४। ₹₹य। वि + श्राज् धारखापंपसादनेषु-अ्रसि, वेधादेशः। विशेपेया दधारतित। घहा, चंतुर्वंदवेत्ता। मेधानी-निघ० ३। २१। विधाता, रच्चयिता। सितस्नाम् । सू गतौ - लोट्, अर्मनेपदम् जुोल्यादित्वात् श्रापः शब्ड़ः। श्रम्यासस्य इत्रवम् पुनरपि विकाराः शः। गच्छुतु, सावधाना सुखभस्त्ता

 घ्यजो ङीन्र। पा० है। १। ७३। दूति ङीन्| नुर्नरस्य चा धर्म्या। नर धर्माचार-


टिप्पयी-इस सूक्त में माता से सन्तान उन्पम्न छोने का उदाहरखा देकर वताया गया है कि मनुष्य सृष्टि विद्या के ज्ञान से र्शय्वर की ग्रन्त मधिमा का विचार करके परसपर उपकारी बनें।।
चतंस्नो दि व: प्रढ़शश्चतंस्तो भूम्यो ड्त 1
दे वा गर्भें समै' रघ्न तं व्यू'युंवन्त्रु सूतंवे ॥ २ ॥



भाषार्य-(दिव:, अ्राकाश की (चतन्र:) चारें (उत्त) और (भृम्याः) भूमि
 यायु श्रादि] देवताश्रों ने (गर्भम्) गर्म को (समेंर्यन्) संगत [किया है, चै सब (तम्) उस गर्भ को (सूतवे) उत्पम्न हंने के लिये (व्यूर्यंघन्तु) मस्तुख करें II ₹ ॥

भावार्य-श्रजित भ्राद्वि दिव्य पद्दार्भों के यथार्ध संयेग से ईंग्वर्रय नियम के श्रन्नसार्य यह गर्भ सिथर हुग्रा है मनुप्य उन तर्तों की श्रनुक्कलता के माता ध्रीर गर्भ में, सिभर रब्नने के लिये सदा प्रयद्न करते रंश्रे जिससे यालक बलवान् श्रौर नीरोग होकर पूरे समय पर उत्पम्न होवे ॥२॥

[^0]टिप्पयी-देव धा देवता का भ्रर्थ दिव्य वा शच्छे गुया वाला है। यज्ञाथेंद शध। २० में यह देवता कहे हैं।


 द्वैचत्त। वर्रों द्व वती ॥

भर्नि १,वायु २ सूर्य ३,न्न्द्रमा ४,सबके बसाने वाले ग्रष्नाद्व पदार्थ 4 ,टुःस दूर करने वाले जीव वा पदार्थ $६$, प्रकाश करने वाले पदार्ध अधवा अन्दिति, विद्या वा पृथिवी के पुत्र के समान सेवा करने चाले पुरुप $ง$, दुष्छों के मारने चाले $\frac{12 र}{}$ वीर पुरुप $\approx$, सब अन्छे गुए चाले विद्धान्, $\varepsilon$, बड़े बेद बचनों वा महलाएडों का रच्कक परमेशवर $२ \circ$, ऐश्वर्यं वा धन $२ २$, औौर जल $२ २$; यह सय (देवता) उत्तम गुया वाले हैं।।

## सूपा व्यू'ण्णौतु वि योनने हापयामसि।

शुर्रथयो सूपणे स्वमचु ₹वं विंण्कले सूज 11 ३. 11
 श्र्यय । सूप्ये। त्वम् । ग्रवं 1 विष्कले। सुज्ञ 11 ₹ 11
Q।ع। २। महुष्टा द्रिः । प्रान्याद्याः पधानदिशः। भूम्याः। सुचः कित्। उ० ४। 1841 इ़ति भू सत्तायां-मि। कृदिकारादन्किनः। इति पत्ते ङीव्। पृत्यि-

 भन्, 1 गीर्गते जीयसंचितकमंफलदान्रा ईशवरेया प्रतिवलात् जठरगहंरे



 प्रसचित्रम्॥

भाषार्थ-(सूपt) सन्गान उत्पन्ध करने वाली माता ( च्यर्गंनुं ) श्रहॉा को कोमल करे (यानिम्) पस्रूनिका गृह को ( विदाप्यार्मसि) हम प्रम्नुत करते हैं। ( सूपयो) हे जन्म देने हारी माता ! (न्वम्) तू ( श्रध्य) मस़त्र हो।

भावार्थ-गर्भ के पूरे दिनों में गर्भियी की ग्रारीरिक औ्रौर मानसिक श्रवसषा को निरोष ध्यान से सछस्र रक्से। माता के म्रसन्न ज्रार मुक्री रहने से वालक भी प्रसन्न ज्रोर दुग्री होता है। मसूतिका गद भी पहिले से देश, काल विचार कर पस्तुत रफ्बं कि मसूता स्री घंर गालक. भले मझार स्वसथ श्रौर हप पुपर रहें ॥ ख.॥

$$
\begin{aligned}
& \text { नेवं मiंसे न फीवंसि नेवं मज्जस्वाहंतम् । } \\
& \text { अवैतु पर्टिन् शेवंलं शुनें जरायवत्त्वंडवंजायु }
\end{aligned}
$$

## पदाताम् $118 \|$

म-द्रंव। सुरंसे । न । पीवरीसि। न-दूंव। स्ज्ञा-सु । ग्रा-ह्ंतम् । ग्रवं। एत्र । पृश्नि । सोवेलम्। शुनै । ज्रार्यु। ग्रत्तंवे। ग्रव'। जारायुं प्रद्यु तोग्रा ॥ ४॥
 जननी, माता। वि+ऊर्योतु । म० ? ध अभनि मस्तुतानि करोतु । योनिम्। वहिग्रिभ्रुयुद्रु्लाहात्वर्वर्यो नित्। उ० ४ 1 पः। दति यु मिश्रयामिश्रयायो:-नि। योनिर्गृ हनाम-निघ० ३। ४। गुहम् । भ्रसूतिकाग्टहम्| वि+हापयामसि ।
 मसिः । पा० ७। १। \&६। इकार:। विद्दापयामः। विम्रोपेया गमयामः। पस्तुतं

 उत्पत्तिः। छन्दसि चनसनरत्तिमथाम्।पा०३। ३। २० रति सू+पखा दानेर्ञ्| सुवं सनोति ददावीति सूपरिःः 1 तत्सम्वोधनम्, है प्रसवस्य दात्रि कांरिखि! बिष्कले। फलस्तृपश्च। उ०श। \}०४। इति न्विफ्क दिंसायां दर्शाने च कल प्रत्यय:। टाप। ही हीरे, खरे। दर्शानीये । ग्रव+सृज । उपसर्गस्य ण्यवधानम। सज विसगें। गभी यालफम् उत्पाद्य ॥

भाषार्य-[वह जरायुं (नेव) न तो (मांसे) मांस में (न) न (गीवसि) शरीर की मुटाई में (नेव) श्रोर न (मजनसु) हडुियों की मीगं में (श्राहतम् ) संध्री हुया हैं। (ृृश्शिन). पतली (शेचलम) सेचार घास के समाने (जरायु) जेली वा भिमी़ी (गुने) कुचे के,लिये (घन्तवे) खाने को (अ्रव) नीचे (पतु) आवें; (जरायु) जरायु (अ्रव) नीचे (पघ्यताम्) गिरजावे ॥ ४ ॥

भावार्य-जरायु पक किही होती है जिसे जेली चा जेरी कंते है और और जिम्न में वालक गर्भं के भीतर लिप्टा रहहता हैं; कुछ उंस में से वालक्क के साथं
 के बन्ध्रन से छुट जाती है और साररहित होकर माता के उदर में पेसे फिरतों है जैसे सेवार नाम घास जलाशय में शरीर में उसके रहजाने से रोग हो जातां है। इस से उस जरायु का उदर से निकत्रा जांना आवश्यंक हैं जिंस सें प्यंस्टूता नांरोग होकर सुग्वी रहे ॥ \& ॥
 प्रि मन काने धृतौ च सम्रत्ययः, दीर्घश्च। रक्रजधातुविशोणे।न। निपेधें।

 गनुन्तन् पूपन्०० । उ० थ1 धपह 1 हति मस्ज जलान्तः पवेगे-कनिन्, निपात्यते: च । श्रस्थिमध्यस्धरनेहेपु । ग्रा-हतम्। आङ्+तन घधे गती चं-क्र। संचज्रम् । ग्रव । ग्रनाक्, भ्रधंस्तात् । एतु। गच्कतु. पतनु । पृरिन्न घृंया-

 गा. निच्चाह्य भध्युद्तः । जलस्येंपरिस्रतृएविंशेपः, शेवालं सैवलंबा ।


 निं: सर्गति। ग्रत्तवे। तुमधर्ध संसेन्०। पा०३ाधाहा रति अद्रद मक्षाऐ-तवेन्
 पा० $=1$ ? 1 ४| हीत निल्यतायां पुनः कधनम् गच्छुतु, पतुतु II

वि तें भिनद्जाम मेहंन्ं वि योणनिं वि गुतनिके । वि मातरंच पुत्रं च्र बि कु'मारं जारायुणावं जरायु' पद्यताम् $11 Y^{1}$

 ग्रथं। ज़रायु'। प्रद्यताज् ॥ प ॥

भाषार्थ-(ते) तेरे (मेहनम् ) गर्स मार्ग को (वि) विशेप करके और (योनिम् ) तर्भाशग्य को (वि) विशेष छरके श्रैर (गवीमिके) पार्श्वस्ध दोनों नाड़ियों को (वि) विरोष कर के (भिनघि ) [मलसं] श्रत्नग फरती हं (च) औौर (मातरमू) माता को (च) श्रौर (कुमारम् ) कीड़ा करने चाले (पुन्रम) पुत्र को (जरायुया) जरायु से (वि वि) श्रलग ₹ [करती हं]], (जरायु) जरागु (ध्रव) नीचे (पघ्यम्) गिर जाने ॥ ॥. ॥

- भावार्य-दस मन्न्र में धाजेयी [धायी] श्रपने कर्म का चर्गान करके ।अस्बता को उत्साहित करती है, श्रर्थात् ध्रायी बड़ी सावधानी से प्रसव समय प्रयूता है श्रंगों को श्रान्वश्यकतानुसार कोमल मर्दन करे श्रौर उत्पम्न होनेपर माता और
 करोमि, विस्लेषयामि। मेहनम् । २। ३। । गर्ममार्गम्। वि=विभिनषि । पवं (वि) रति शब्देंन सह सर्वंन्र येजनीयम्। ये।निय् । म०३। गर्भाशयम्।
 पूज्यते सा मातर। जननीम्। पुन्नम्। पुवो ह्र्वश्च। उ० ४। ₹६४। रूति प्ञ शोधे क्ता। ह्र्वश्च धातोः। ।ुनाति पिचा दीनिति पुचः। पुत्रः पुरुत्रायते निपर-

 नरकाद्र य₹मात् पितरं ज्राय़ते सुतः। तस्मात्त् पुज्र हति पोक्तः पित्न यः पाति सर्वंतः $\|$ " श्रयत्पम्। सन्तानम्। कुमारस् 1 कुमार हीडने-अच्| 1 कीज़ा-

सन्तान की यथायेग्य शुद्धि करके सुधि रक्षे और पेसा यत्न करे कि जरायु


यथ्रा वाती यथा मनो यथ्रा पंतन्ति प्रक्षिया: ।

पद्गताम् ॥ ह॥
 त्वम् । दुश-स्यास्य । स्राकम्। ज़्रायु' खा । प्रत्त। ग्रवं। ज्ञरायु'। पद्यत्राम् 11 ६ 11

भाषार्घ- ( यथा) जैसे ( वातः) पवन श्रीर ( यथा) जैसे ( मनः) मन और ( यथा) जैसे (पन्तियः ) पत्ती (पतनित ) चलते हैं। (पच) चेसेही (दश्शमास्य) हे दस महीने चाले [ गर्भ के वालक !] ( व्वम्) तू (जरागुया• साकम् ) जरायु के साध ( पत ) नीचे ग्रा, (जरायु ) जरायु ( श्रव) नीचे ( पघताम्) गिर जावे $\|$ \& $\|$

भावार्च-(द्रामास्य) दग़ाॅं ग्रथवा ग्यारहवें मदीनेनें बालक माता के गर्म में चहुत शीघ चेशा करता है तब वद उस्पन होता है ध्रौर जरायु वा जली क्रुछ्ड उस के साथ भ्र्रीर कुछ उसके पोह्छे निकलती है ॥ ६॥

६-यथा। येन प्रक्ञारेया। वातः । दसिमृत्रिया या०। उ० ₹। ■६।
 मन: । श। १। २। ब्रानसाधकम ग्रन्तः कराम्। पतन्ति। शीघंगच्छन्ति
 निहगाः। एव । निपातस्य च। पा० द। ३। ₹३द। इति दीर्घः। एवम, तथा।


भग्वेद म० 4 सू० $9 \approx$ म० $=$ में इस प्रकार है।
यथा वात्रो ययु वनें यथो सगुद्र एर्जोति।
एवा त्वं दंश्मास्य सहावैहि ज़रत्रुंखा" १॥
जैसे षायु, जैसे वृद्त श्रौर जैसे समुद्र हिलता है, पेसे हैी तु, के वस मर्दाने काले [ गर्भ के वालक !] जरायु के साथ नीचे भा।

श्रण्दकलपद्युम कोश में लिखा है।
प्रष्टमे भासि याते च ग्रग्नियोगः पवर्तते ।
भासे तु नवमे पाप्ते जायते तस्य चेशितम् ॥१॥
जायते तस्य वैराग्यं गर्भवासस्य कारफात् ।
दश्रमे च मसूयेत तयैंकादशमासि वा ॥ २॥
ड्रौर श्राठवां महीना काने पर अ्अनिन योग होता है ग्रौर नवमे महीने में उस [ गर्भ] में चेष्टा होती है ॥ \& $\|$ गर्भ में वास् फरने के फारा उस को हैगाय (उछचाटन) होता है, तब कसयें अभघा ग्यारहपं मर्धाने में वह उत्पभ होता है ॥ २ ॥

रति द्वितीयोडनुवाकः ॥
सद्धितारें विद्रयभूते समासः। संख्यापूरों द्विग्रः। पा० ₹ं। १। प२ । दति
 भासेपु मात्रा पोषित शिशो। साकम्। सह। सह्युक्तेडमधाने। पा० २। ३। 18। इति सहाथैन साकं शन्देन योगे जरागुएा इति अमाधान्ये तृर्ताया। पत । जधो गष्ठ। ग़्रव। घर्याद्यि गतं म० ४।

## सु० १२ 1 प्रयमं काएङ

## अथ तृतीयोईन्नुकः ॥

मूक्तम १२ ॥

## १-8 11 वृपा देवता। १, २ ईशवरगुयाए, $३, 8$, रोग निसृति:।

 १-₹ निष्टुप् $₹ 9 \times 8,8$ ग्ननु ष्टुप् 11 का उपद्वेशः

ल्नेति वृष्टया। स नो मृडाति ज्ञन्वं ॠजुगो रुजन् य एक्रमोजन्त्रे घा विंचक्रसे॥ ? ॥
जर्यु-जः। प्रथ्यम: । उत्तियं:। दृपी। वातं-भ्रजाः । स्तन्यंज् ।
 रुजन् । यः। एकंमे । ग्रोजं:। झेधा। वि-चक्रमे "? ॥

भाषार्य-( जरायुजः ) मिस्मी से [ जरायुरूप पकृति से ] उत्प्न करने याला, ( पथम:) पहले से घर्तमान, ( उस्च्रिः) पकाशावान् [हिगएयगर्भनाम], (यातभ्रजाः) पवन के साथ पाकशकि चा तेज देने वाला, ( वृपा) मेघ क्प परमेश्नर ( ₹तनगयन्) गरजता हुझा ( वृष्य्या) बरसा के साथ ( पति)

 जनन्मादुर्भाबयोः:-ड 1 जरायोः प्रकृतिकपाद् गर्भागय़ाज्जनयति उत्पादयति सः।


मिटाता हुश्रा, ( नः ) हमारे ( वन्वे ) शरीरंक्亏 लिये ( न्टडाति) सुख देने, (यः) निस ( एकम्) ग्रेले ( श्रोजः ) सामर्र्य ने ( जेधा) तोन प्रकारसे (विचफमे). सब श्रोर को पद बढ़ाया था ॥ १॥

भावार्य-जैसे माता के गर्भ से जरायु में लिपटा हुर्रा वालक उत्पप्र होता है वैसे ही (उन्नियः) म्नारानान् हिरायगर्भ श्रौर मेघ रूप परमेश्वर ( वातभ्रजाः ) सृट्टि में प्राएा डालकर पान्चन शक्ति श्रौर तेज देता हुश्रा सब संसार को मल्लय के पी ी़े प्रहृति, स्वभाव, वा सामर्थ्य से उत्पन्न करता है, घही न्रिकालक्ष और त्रिलोकीनाध आदि कारा जगद्दीज्वर हमें सदा भ्रानन्द देये ॥ १ ॥

पथ ख्याती-श्रमच्। प्र्रादिम:जगतःः पूवं वर्तमानः। उर्ल्लयः 1 सफायितस्क्रि०। उ० २।शः। ह़ति वस निवासे-एक्। वलल्येपु सूर्यादिपग्त्तेज; वसन्त्यंपु रसाः इति उस्राः किराया:, ततो मत्वर्थीयो घः। रशिमनान्, हिरायगर्भः: परमेश्वरः। वृषा। कनिन्युतुपितन्ति० उ० १। ११द। हति वृपु सेचने, प्रजनै-शययो:-फनिन् । नित्वाद् श्राधुदान्वः। वर्षंकः। ऐेशर्यवान्। इन्द्दः, सूर्यः, मेषः। तद्वद् बर्तमानः। वातभ्रजाः। वात + अर्जर्जाके वा भाज दीप्तौ-अघुन् । वम्तेत सह वाकः, दोप्तिस्तेज़ो का यस्य स वातम्रजाः। स्तनयन्। स्तन देय-शब्दे,चुरादि!,,-शत् | गर्जयन्। एति । गच्छुति । वृष्ट्या। घृष्डुं सेचने-क्तिन्। चर्षयेन। मृडाति । मृड सुखने-लेट्, श्राडागमः। सुखयेत्। तन्वे ।?191
 रुजो भङ, तुदादिः-शतृ 11 भसनु दोपान् निवारयन्। एकम् 1 एया, भीकाषा०। च० ३। ४३। रति इए गत्रो-कन्। पति सरं ब्याप्नोतीति एकः 1 मुस्यम्, केषत्तम्। ग्रोजः। उव्जेवरले यलोपश्च। उ० ४। १हर। इति उनूज भर्जावेअस्तुन्। वर्तम्, तेजः। नेधा। संख्याया विधार्थे धा। पा० प। ३। हर। त्रिभकारेा,भूतवर्तमानभविष्यति घर्तमानत्वेन, त्रिलोषयां ध्यापनेन। वि-चन्रमे।
 विविधम् आ्राक्रान्तवाऩ ॥

यज़ने दे में इस प्रकार वर्गान है—य० १₹।\&॥
हिड्रणयुग्र्भ: समंवर्त तार्यं भूतस्यं जात: पत्तिरेक आसीत्। स दीधाए पृथिवीं द्वामुतेसां करममं द़ वायं हृविषो विधिम।
(हिरायगर्भ:) तेजों का आाधार परमेश्वर पहिले ही पहिले नियम पूर्क वर्तमान था, वह संसार का प्रसिद्ध एक स्वामी था। उसने इस पृथिवी और प्रकाश को धारएा किया था, हम सय उस प्रकाशमय पजापति परमेशचर की भक्कि से सेवा किया करें ।

और भी देखो प्र० १। २२। १०।
इुदं विष्णुर्बिचक्रमे त्रे घा निदंधे प्रंदम्।
समू'ढमसय पंतुरेः
( विज्यु) यापक परमेश्वर ने पूस [जगत्र्) में अनेक ग्रनेके प्रकार से पग की बढ़ाया, उसने उपने विचारने योग्य पद को तीन भकार से वरमाणुंग्रों से युक्त [संसार] में जमाया II

सायदाभाध्य में ( वातभ्रजाः ) के स्थान में ( वातयजाः) शब्द्र और अर्धं. "वायु समान शीघगमी" है ॥

 यो अग्रंभीत् पर्वसस्या ग्रभौता ॥ २ ॥

 य: 1 म्रय्रंभीत् 1 पव 1 ग्रूस्य । ध्रभौता 11 २ 11

भाषार्य-( गोचिपा) श्रपने मकाश से ( ग्रद्न श्रन) श्रह अन में

( श्रिश्रियाएाम्) ठहरे हुये ( त्वा) तुर्म को (नमस्यन्तः) ऩमसफार करते हुये हम ( हविपा) मक्कि से ( विधेम) सेबा करते वहं । [ उसके ] ( घझ्ञान्) पृथक् पृथक्तिन्हों को श्रैर (समझ्ञन्) मिले हुये चिन्हों को (हचिषा) भक्ति से ( व्विधेम) हम भ्राराधे, ( यः) जिस (ग्रनीता) ग्रहाए करने हारे परमेश्वर ने ( ग्रस्य) इस्स सेवक चा जगत् ] के (पर्व) अ्रनयन अ्रवयष्त को ( श्रग्रमीत ) स्रहा किया है ॥ २ ॥

भावार्य-वह ( चृपा) परमात्मा हमारे श्रौर सब व्यस्ति और समस्ति रूप जगत् के रोम रोम में परिपूर्या है उस प्रकाश खरूप के गुयों को यधाबत् जानकर इम लोग उस पर पूरी श्रद्वा से ग्रात्म समर्पया करें। वह हमारे शरीर और आत्मा को बल देकर सहाय क्रौर भानेंन्द देता है ॥ १ २ ॥
『नेषु. अवयनेषु। शोचिषा। ग्रर्चिंशुचिहुस्टपि०। उ० २। Я०Е। हति घुच शीचे=शुद्धौ-इसि। दीप्त्या. प्रकाशेन। हिशिश्रियाए।म् । लिए: कानज्वा । पा० ३। २। २०६। दति । श्रिज् सेवायाम्-कानच्| श्रचि ज्ञाधानु०। पा० है। \&। अभ्रितम्, परिपूर्याम्। नमस्यन्तः | नमोवरिदश्रिच त्निङः बचच्। पा०३ 1श। शह। इति'नमस्-क्वच्पू ज्रायाम्. ल लः शातृ। पूजयन्तः। त्वा । वां बृषाराम्। हविषा । ₹। ४। ₹। दानेन, भ्रांमसमर्परोन भक्क्या। विधेम। विध विधाने, तुद्दादि:, विधिलिङ्।। परिचराकर्मा-निघ० थ। । । परिचरेम; सेके० महि । ग्रङ्कान्त। हलश्च । पा० ३। ३। श२२ । हति अन्नु गतिपूजनयो:कर्तीति घम्| चजोः कुघिएययतोः। पा०७। ३। प२। द्रति कुत्वम् । अह्रहनश़ीलान् गमनशीलान्, व्यस्तिरूपेया पृथक्त पृथग् ब्यासान् गुणान् । सम्ग्रङ्कान् । सम्भूय गमनंशीलान् । समस्तिरूपे संगतान् गुएान्| ग्रय्नसीत्र। प्रह उवादाने-बुङ., हस्य भकारः। अम्रहीव्। पर्व । स्नामदिपद्यर्तिप्शक्शकिभंयो चनिप्। उ० 8.1 ११३।इति पह पालने, पूत्रों -बनिप्, 1 पत्येकावयवम्। ग्रभीता । प्रह उपादने-तृज्त् एस्य मः। महीता, ग्राहकः, धार कः॥

#  

 शुा यो श्रंस्य । यो ग्रंभ्रजा बतत्ता यश्च शुष्यो बनुर्पतौन्ट्रचतां पवॉताश्च 1 ३ ॥
 शुरुप्र: 1 वनुस्पत्तौन् । सुचुताम्। पवर्वान् । च ॥ ₹ ॥ भाषार्य-(पनम) इस पुरग्य को (शीर्पदस्त्या) शिरही पीड़ा से (उत) औौर [उस लॉासीसे] (मुज्च) छुढ़ा (गः कासः) जिस खाँसी ने (श्रह्य) इस पुरुप के (पद:पच:) जेड़ जोड़ में (ग्राविवेश) बर कर लिया है। (यः) जो घाँसी (अ्रभूजाः) मेघ से उत्वन्न, (चनतजाः) वागु से उत्पम्न (च) और (यः) जो (इुपनः) सूस्वी
 ताम_) संवन्ध चाली होंने ॥ ३ ॥

भावार्य-खाँचनी सब तोगों की माता है जैसा कि पसिन्द है "लड़ाई का

₹-सुझ्र । भुच्त्ध मोचर्या। मोचय ! शीर्षक्त्या: 1 शीर्ष + श्रुज्तु गतिपूज-

 पदि कास श्दन्दुत्सनयो:-घज्, । रोगचिशेण: 1 कार्सा घा खांसी
 प्रति पॄ पूर्तिपापनयों- उसि। सर्वान् श्रारस सन्ध्रीन्। ग्रा-चिवेंश्य। विश

 जनी प्रुुर्भावे-चिट्। चिड्वन्नोर बुनासिकस्यात्| पा०६। घा ४र। इति आत्वम्। मेघ天्र सम्बन्धाज़ातः । वात्तजाः। पूर्वचत्। वात+जनी-घिय्। वायोर्जात उत्पन्नः कासः शुप्मः । अविसिविसिशुभ्यः कित्। उ० १। ₹४४। रति

## （ दौ ）

ग्रयर्ववेव्भाष्ये
सू १२
की पीड़ा श्रौर खाँसी श्रादि बाहिरी श्रैर भीतरी रोगों का निदान जान कर रोगी की स्वस्थ करता है हसी प्रकार परमेश्वर केद ब्वाज से मनुष्य को दोषों से छुड़ा कर और घहल ज्ञान देकर श्रत्यन्त्त धुसी करता है। इसी पकार राज भयन्ध श्रैर गृह पबंध आदि ब्यवहार में विचारना चाहिये ॥ ३ ॥

शं मे परसस्से गात्र＇यू शम्स्ववंशाय मे ।
शं मे＇चतुभ्यों अहैन्गैस：शमंस्तु तन्वे ३＇ममं ॥811＇



भाषाथं－（मे）में（परस्मे）ऊपर के（गात्राय）शारीर के लिये（शांम्） छउस्त भर्र（मे）मेरे（ध्रवराय）नीचे के शरीर के लिये（श्रम्）सुख（अस्तु）
 （मम）मेरे（तन्जे）सब शरीर के लिये（शम्）सुख्न（अ्रस्तु）होवे ॥ \＆॥

श्युष शोपे－मन् स् च फित्। शोषकः，पित्तविकारादिजनितः कासः। वनस्प－ तीन् 1,1 ₹ै। 1 ₹। चनानां पतिः पाता वा वनस्पतिः । ननति सेचते अधवा चन्यने सेव्वते ह़ति घनम् । बन से घने，याचने，उपकारे－⿹勹⿰丿丿帀二्｜पारस्कर्शभ्टतीनि ह कांधायाम्। पा०६। १। १थ७। इति सुडागमः। सर्वंच्चात्। सचताम्। बच समदाये－लॉट्：सच्चन्तम्म्＝संसेक्यन्ताम－निरु० ह।। ३३। समवैत्रु，सम्ब－
 अरच्－｜गैलान｜｜

8 －परस्सै। श｜ㅋझ｜श्रेष्ठाय，उपरिवर्तमानाय । गानाय । गमेराच। उ०



 शरीशाय सर्वर्म ॥

- भावार्य-च्चारों क्षंग दो हाथ त्रौर दो पद हैं। मनुष्य को योग्य है कि परमेश्वर की प्रार्थना पूर्वंक अपने सब अ्रमूल्य श्ररीर के भयन्न से सर्ष था खस्थ रक्बे श्रोर मानसिक बल बढ़ा कर संसार में उपकारी हो औौत् सदा छउख भोगे || ॥ ॥


## सूक्त्तम् ॥ १₹ ॥

२-४ ॥ प्रजापतिर्दैवता। १,२ नुग्रष्युप, ₹,४ जगती $२ २ \times ४$ ॥ श्रात्मरक्षोपदेशः- श्रात्मरन्का के लिये उददेश ॥
नमंस्ते अस्तु विद्यु ते नमस्ते सतनायुतने। नमंसते अस्त्वश्मंनु येनt दूडाशे अस्यंसि 11 \& 1



भाषार्थ-द्ह परमेश्वर! ( ते ) तुभ्त ( विद्युते) कींधा लेती हुयी, विज्युली रूप को (नमः) नमसकार (अ्रस्तु)होवे, (ने) तुभ (चतनयित्नवे)गड़गड़ाते हुये, बादल्लरूप को (नमः) नमसकार होवे। ( ते) तुभ ( उसमने) पाषाप रूप को ( नम: ) नमस्कार ( श्रस्तु) होवे, ( येन) जिस [पन्थर] से (दूडाशे) दुःखद्यद्यी पुर्प को ( अभ्यसि) तू ढद्देता है ॥ १॥

श-विद्युते। भ्राजभासधुर्विंद्युतो०। पा०३। २। ₹ज०। इति वि + घ्युत दीवी-किष् निशेषेये दीव्यमानायै तडिते, सौदामिन्ये, तडिद्रपाय ।


 मेधाय, तद्रूपाय। ग्रश्मने। श्रशिशकिभ्यां छुन्दसि। उ० ४। ९\%०। इतिं





नमंशते प्रती नपाट्ड यत्नसपं: समहहीज ।






 (कुधि) मद्वान कर ॥ २॥









 भर्ठतिभाव:। न पातपतीति नपात्। है नपातयिनः, न पातनर्शान ! धारदितः।
 दयानम्पः। यतः। यस्मात् फारयात्। तेप:। सर्चधानुम्योःडसुन्। ड० ४।


भावार्थ-परमेज्वर भक्षों को श्नान्द्द श्रौर पापियों कों कण्ट देता है। सब मडुप्य निल्य धर्म में गवृत रहें श्रैर संसार भर में सुच्न की वृद्दि करें।।

## पवंतो नपान् नम एवासतु तुम्यं नमसते है तये

 तपु'पे च क्रण्य: । दिद्धस ते धाम पद्रमं गुहा यत् संमुद्र अन्तर्नार्हितास्सि नाभु: ॥ ३॥ हे तरे। तपुंये 1 च 1 कुएस्तः विद्म। ते। धाम। पुर्मम् ।


भाषार्य-ते (घवतः) श्रपने भक्त के (नपात्) न गिराने चाले ! (तुभ्यम्)

 (ख्यम:) हम करते रें । (गत्) पयौफि (त) तेरे (परमम्) बड़े ऊंचे (चाम) धाम [निवास] कंत (गुहा二गुणगाम्) गुफा में [अापने हृँदय और म्त्येक






 भ"। वीति न्विसर्गक्य सत्वम्॥

 किन् । पत्वम् उदानत्तचं वर निपल्येंत। यद्धा हि वर्ध्रने गतौ च-किन् निपाति-

(माभि:) बन्ध में रखने चाली नाभि के समान तृ (निधिता) टदरा हुश्रा (श्रसि) है ॥ ३॥

भावार्य-एँस भक्त रत्तक, दुष्टनाशक परमात्मा का (परम धाम) महत्व सब के द्द्ययों में और सब श्रगम्य स्थानों में चर्तमान है। जैसे (नामि) सव नाड़ियों के बन्ध्यन में रग्नकर शर्रार के भार को समान तोल कर रम्नती है, बैसे ही परमेश्रर (समुद्) श्रन्तरित्त चा श्राभाश में सिथत मनुण्य धार्द
 विद्धन्न लोग उसको माधा ऐेकते श्रौर उसर्का मदिमा को जानकर संसार में उन्नति करने हैं ॥ ३॥
यं त्वो द्वे वा उस्तृ जन्तु विश्व डपूं कृण्ठाना असं-
 ऩमे -प्रस्तु देचि 11811

नाम-निघ० ३। २०। बजाय, वज़रूपाय। तपुषे। श्रत्तिपृद्वपियजितनिधनि -
 श्रसत्राय, तद्रूपाय। कृएमः 1 कृविधिंसाकर्याये।ः-लट् ।चयं कुर्मः। विक्म । विदोलट्रो वा। पा० ३। ४। =३। ₹ति विद्द घाने मसों मादेशःः। उयं जानीमः। धाम। सर्वधानुभ्यो मनिन्। उ० ४। श४प । हृति धा-मनिन्। स्यानम्, गृहम्। प्रभावम्। परसम् । भ्रातोडनुपसर्ग कः। पा० ३।२। घ। दति पर +


 यद्वा, स्फायितज्चिच्चज्चि०। उ० २.। ₹३। सम् +मुन्द हर्पे-अधिकरऐ रक्। यद्वा,सम् +उन्दीक्क्ब देने-रक् 1 सागरे, उद्धरो, अ्रन्तरिन्त्र-निघ०१। ₹। प्रन्तः। मध्ये । नि-हिता । द्धाते हिं। पा००। ४। पर। इति नि पूर्वाव् धानः-क, हिरादेशः। स्थापित।। नाभि: 1 नहो मश्न। उ० प। शन६। दति गाह यन्धने-
 यकाषि-नाडीः। स्सालिंगता। तुन्दक्षूप। नाभिचक्रवत्मध्यस्यः॥




भाषार्य- ( विशवे ) सब ( देयाः ) विद्वानों ने ( याम् त्वा) जिस तुभ्क परमेख्वर को (घसनाय) नाश के लिये (धृण्युम्) बहुत हढ (इध्मू ) श्कि श्रर्थाव चरह्छा (छाखाना:) वताकर (अ्रस्जजन्त) मान् है । (सा) सो तू (विदये) यद्न में (गयाना) उपदेश करती हुयी (न:) हसको (मृछ) सुख दे, (देवि) है दे दर्वा [वरछी़ी (तस्ये ते) उस नेरे लिये (नम:) नमसकार (अ्रस्तु) होवे ॥ ४ ॥

भावार्य-विहाए लोग परमेश्र के कोध को सब संसार के दोषों के नश्रा के लिये बरह्धी रूप समभ कर सदा सुधार और्रीर एपकार करते है तब संसार में प्रतिष्ठा और मान पाकर सुल भोगते क्रौर परमात्सा के ओोध का: धन्यवाद देते ॥ हैं ॥

यजुवेंद में लिसा ह-यज्न० ई६। ३।
यामिपु" गिरिशन्त्तु हस्ते बिभर्ष्यस्तंवे।

8-त्वा। पवतो नपातम्,म०३। देवा: 1 विद्रांसः। ग्रसृजन्त । सूज विसर्गे-लद्ध। सपवन्तः, त्यक्जनन्तः। मनसा कहिपतवन्तः। ईषुन् । ईवें: किच्च । उ० १ । १₹। इति ईेष हिंसने-उ, हूस्वश्च । श्रथवा। इष गती-उ। वाराम् शक्तिनामययुधम्। कृएवानाः। कृवि हिंसाकरसायो:-शानच्.!
 प्रसिगृधिधृ पिन्तिपेः कु:। पा०३। २। ₹४०। इति जिधृषा भागल्भ्ये-कु। प्रग-एभाम्, निर्भयम्म सुदढ़ाम। मृड। मृडय,सुग्तय। विद्य । उविदिभ्यां ङित्व्। उ०
 प्रत्ययः । स च ङित्र । विदथः,यम्ननाम-निघ० ३। १७। ज्ञायते हि यक्त:,लमते हैं दद्नियादिर्रत्र, विच्चार्यते हि विद्धन्भि, भावयत्यनेन फलम-इति तत्र टीकायां
 यमाना, उपदिशन्ती। देवि । हे घोतमाने, हे दिध्ययुणयुयक्त ॥

दे वेद द्वारा शान्ति फैलने घल ! जिस चन्द्धी चा चाण के चलानेफे लिगे अपने हाथों में तू भार्या करता है। हे चेदहारा रत्ता करनें चाले ! उस फेा मंगलकारी फर, पुरुपार्थी लोगों को त्. मत मार ॥

## सूक्तम १४ ॥


विधाहसंक्कारोपदेशःः-विवाइसंस्कार का उपदेश्र।।
भगंनस्यु वर्च आदिप्यहिं वुक्षादिव् खजंम्। मह़ाबुंघ इनु पवैतो ज्योक โप्रत्रत्री स्ताम् 11 ? $॥$



भाषार्थ— (ज्रस्या: इस [वधृ] से (मगम्) [अवने] ऐेग्र्नर्य कों मर (घर्चं) तेज को (ग्रा श्रदिवि) मेने माना है, (इव) जैसे (चृत्तात् भ्रणि) वृत्तसे (सजम्) फूलों की माला को। (महानुघ्त:) चिश्राल जड़वाले (पर्चतः इवर) पर्घत के समान [ यइ वथू ] ( पिवृपु) [मेरे] माता पिता श्राहि वान्ध्रवॉं में (ज्योक्) बहुत काल तक (भ्रास्ताम्) रहे प : ॥

भाषार्य-ग्रद बर का यचन है। विदान्त् पुरूप खोज कर ध्रपने समान गुण बती खी से चिवाह करफे संसार में ऐंचर्य और ज़ोभा पाता है जैसे घृत्र के खुन्द्र फूलो से शोला होती है। बधू प्रपने सास ससुऱ श्रादि मानर्नगयों की

 निघ २। 301 श्रियम्, पेश्वर्यम् कीन्तिंम्। ग्रस्या: । नबोढाया: स्रियाः स-




सेवा और शित्ता से दढ़चित्त होकर घर के कामों का सुपवन्ध करुके गृहलद्मी की पकी नेव जमावे धरर पति पुन्त श्रादि कुहुम्वियों में बड़ी श्चायु भोग कर अानन्द्द करे ॥ \& ॥

सन्जा: २-४। वधूपक्षोक्ति: ॥ ए षा तै राजन् कुन्यो वुधून्नि घू'यतां यम ।


 भाषार्य-(यम) हे नियम मे चलाने वाले, चर (राजन्) राजा ! (पपा) यद (ऊन्या) कामना योग्य कन्या (ने) तेरी (चधू:) वधू (नि)नियम से (धूयताम) व्यवछार करे। (सा) वह (मातुः) [तेरी] माता के, (अ्यथो) अौर भी (fपत्तः) पिताके (भ्रयो) और (घातुः) घाता के साथ (गृदे) घरमें (घध्यताम्) नियम से घन्धी रहे ॥ २ ॥
 दति बृक्ष वरंखा-क। वृद्यते व्रियते सेध्यते छाग्याफलार्थम्। विटपात् यथा।



 कालम्। पितृषु 1 :1२।:1 रन्तकेपु। जनफवत् मान्येषु, मातापिप्रादिष घन्धुप्रु| ग्रास्त्रम् । अस उपवेशने-लोग्, तिष्ठतु । निवसतु ॥ १ ॥
 द्यम्न। उ०ध। री२। इति कन भीती, घुतौ, गनी,-यक्, टाप्च । कन्यते काम्यते
 वह प्रापरे-ऊ प्रत्ययः, धर्च । घहति प्रापयति सुखानीति। यद्वा। बनध्र-कं,

भावार्च-मन्त्र २—甘 वधू पन्क के वचन हैं। चधू के मतता पिता खादि वर से कहें कि यह सुशिन्तिता गुणवती कन्या ध्राप को सौंपी जाती है यह साप के माता, पिता और भ्राता ग्रादि संब कुटुम्बियों में रहकर श्रपने सुपवन्ध से सय को प्रसम्न रक्खे और सुख भोगे ॥ २ ॥

मनुजी महाराज ने कहा है-मनुस्मत्ति श्र० २ भ्रो० २४०॥
त्बियो इतान्ययो विदा़ घर्म: शौौच सुभाषितम् । बिनिधіनि ज शिल्पानि समादेयानि सर्जतः ॥ १ ॥
स्तुति योग्य स्त्रियां, रत, विद्या, धर्न, शुद्दता, ज्रौर मीठी लोली, शर भनेक मकार की इस्त कियायें सव से यनपूर्वक लेना घाहियें ॥।

## बालया बा सुचत्या वा वृद्धया वर्षप येषिता। <br> म स्वातन्हयेया कर्तव्यं किंचित् कार्यं गृहेष्वपि ॥श॥

म० प 1 ₹४ง॥
चाहे स्नी वालक घा गुवती वा घूढ़ी हो, वह सतन्नता से कोई काम घटॉर्में भी न करें।

न लोपः। घध्वाति मेमूखा या नवोढा खी, भार्या। नि। नितराम्, नियमेन।
 यम नियमने-घ्मच्प। घमयति नियमयति घृहकार्यालीति। चमो यच्कुर्ताति।
 वायु:, द्यूंः। हेनियामक हर! सातुः 1 १। २। १। तव जनल्याः। बध्यताम्।


 देरस्य । पित्तुः 1 म० १। जनकस्य ॥ २ ॥

## ए पा नै कुलपा रोज़न् तामुं ते पर्ते दह्गसरि ।





भाषार्ष-(राजन्) हे वर राजा (पषा) यह झन्या (ने) त़ेरे (फुल्तपाः) कुल की रत्ता करने हारी है, (ताम्) उसको (ङ) ही (ने) तेरे लिये (परि) भान्र से (दव्मसि) हम दान करते हैं। यह (ज्योंक्) चहुत काल तक (पिकृष्ड) तेरे माता पिता ग्राद्दिकों में (ंश्यातातै) निवास करे, ज्रैर (श्राशीर्पां:) अपने मस्तक बक [जीवन पर्यंन्त वा बुद्धि की पहुँच तक] (समेप्याप्) ठीक ठीक बढ़ती का चीज योवे ॥ ३॥

भावार्य-फिर वधूपन्त बाले माता पिता ज्रादि रहस मन्ज्र से जामाता की विनती फरते श्रौर ₹ही धर्म का उपदेश्रा करते हुये कन्या दान करने गृहाधम में घविष्ट फराते हैं ॥ ३॥

३-कुलपा:। कुल + पा रक्जलो-कर्म एगुपपदे विच्च्र्रत्ययः। पातिमत्येन कुत्सस्य पालयिन्नी रन्कयित्री । राजन् । हे पेश्वर्षचन्त् जामातः 1 जं हति ।

 म०१ द दीर्घकालम । पितृषु । म० १। नातापिन्रादियन्धुपु। ग्रा₹त्राते।

 दावचने । पा० १| ४। हE। इति श्राङः कर्मृचचनीयसंछा । पश्श्रम्यपाङ्: परिभिः। पा० २। ३। १०। इति पहचनी। शीर्षंश्नन्दसि । पा० ६।?। ६०। इति गिरः शुन्द्स्य शीर्पंन आदेश : 1 मस्तऊस्थितिपर्यन्तं, जीवनपर्य्यन्तम्। सम्-आोध्यात् $=$ सम् + श्रा + उख्यात्। वप बीजवपने मुर्जे च-झ्राशी-


ड्रससंतरंय ते व्रह्रोगा क्यपंस्यु गयंस्य च। अन्त्:: कोशमिंब जामयेडरीप नह्यामि ते भगंम् ॥ह॥
ग्रसितस्य । त्व। व्रह्मया। कुश्यपंस्य। गयंस्य । च।
 भाषार्थ-(अ्रसितस्य) जो वू वन्धन रहित, (फश्यपस्य) [ सोम] रस पीने हारा, (च) भ्रैर (गयस्य) कीर्तन के योग्य है उस (ने) तेरें (घहलाए) चेद ज्रान के काररा (ते) तेंरेतिये (भगम्) पेश्वर्यं को (श्रपि) अवश्र्य (नहामि) में बांधता हूं। (इव) जैसे (जामय:) कुल ख्तियां [वा चहिने] (अ्रन्तः कोशम्) मडू: बा वा पिटारे को [घांधती] हैं।। \& ॥

भावार्थ-रस मन्न्र के अनुसार चध्रू पन्त चाले पुरुप श्रौर त्रियां विनती करके श्रेष्ठ वर और कन्या को धन, भूगया, औौर पस ज्रादि से सक्कारके साथ विदा करें ॥ ४ ॥

## सूक्तम् १Y ॥

१-४। प्रजपतिर्दैवता।१ पूर्वर्धोडनुष्टुप्, द्वितीयार्धस्तिनष्टुप्, २ पूर्वर्धो जगती द्वितीयोडनुष्टुप्, ₹, 8 ग्रनुष्जप् छन्द्ःः


 करो रसः। कश्य+पा पाने-क । कश्यं सोमरसं पिवतीति कश्पपः। सोमपानर्रीलस्य । गयस्य। गे गाने-घन्, पृपोदरादित्वात् ह्स्यः 1 गेयस्प कर्तनीयस्य। ग्रन्तः कोशम्-कुरा संश्लेपयां - श्रधिकरो घन् 1 चस्तादिधाराएाय आवरराम्, मझू पाम् । जामयः । १। ह। १। कुलस्यियं, माताअगिन्यादयः। ग्रपि। अवधारसे, श्रवश्यम्। नहथामि। खाह बन्धने सयत्। वध्नामि । भगम् । म० १ । पेश्वर्यम् || \& \|।

पेश्वर्यमाप्त्युपद्देशः पेश्वर्य की भाभि का उपदेश्र।।
सं सं संवन्तु संन्धंव: सं वाता: सं पंतत्रिए।: ई्रमं यंज्ञ म्रदिवो मे जु षन्तां संदाव्येया हुविषो जुहोमि॥?

 जुछीसि ॥ १ ॥

भाषार्थ- (सिन्धवः) सब समुद्र (सम् सम्) अं्यंन्त अनुकृल (सन्त्तु) हहैं, ( वाताः ) विविध प्रकार के पवन और (पत्तनियाः) पन्ती ( सम् सम्) बहुत श्रन्नकूल वहैं। (पदिवः) वड़े तेजस्री विद्धान् लोग (इमम्) इस ( मे ) मेरे ( यक्ञम्) सत्कार को ( जुपन्ताम्) स्वीकार करें, ( संस्राव्येया) वहुत श्रार्द्रीभाब [ कोमलता ] से भरी हुयी ( हविषा ) भक्ति के साथ [उनको] ( जुछोमि) में सीकार करता हं II ₹ 11

भावार्थ-मनुर्यों को योग्य है कि नौका श्रादि से समुद्रयात्वा को, चिमान अ्रादि से वव.युमाडल में जाने भाने के मागों केर, भौर यधा योग्य ब्यवहार से

१-सम् सम् 1 ग्रभ्यासे भूयांसमथं मन्यन्ते—निंरु० १० 1 हर 1 ग्रत्यन्त्तसक्यक्, ज्रत्यन्नक्रला। स्तवन्तु । स्तु गतौ, सन्नले च-लोट्, । गच्ठुन्तु, घवहन्तु । सिन्धव: । १। ४। ₹ । स्यन्दन्नरीताः । समुद्धाः । स्तियां, नद्यः।




 प्रकृष्टपकाशा:, देवा:, विद्वांस:। जुणन्तास् । जुषी पीविसेवनयोः-लोट्। सेवन्ताम्, स्वीक्रुर्षन्तु । सम् स्राठयेया । स्तु गतौ-ए। तस्येदम्। पा० है।
 उपदार लेवें। क्रीर चिछ्हनों में पूर्या मीति श्रौर श्रद्वा गक्ज़ं जिससे चह मी उत्साह पूर्वक घर्ताव करें ॥ ? ॥

इहैन हबमा चौल म इह संसालगा ज्रतेमं वंध्धयता




 (गिर:) ₹डुति येग्य विदानां ! (इह) यहां पर (हह) यहां पर (णन्व) ही (मे) मेंर ( हबत्र) घ्यावाहन को (श्रागात) तुम पहुंचो, (उत) श्रोर ( त्रमम्) रस पुरुप का (चर्धरयत) चढ़ाश्रो। (यः सर्वः पशः) जो प्रत्येक जीच है [वह] (इइ) यहां (एनु) ध्रावे. भ्रोर (या रमि:) जो लब्मी है [वह भी सव ] (श्रस्मिन] सस धुरुप में (निष्ठतु) ठहरी रहे ॥ २॥
 हु-खिच-यद। संल्रवेया सन्यक् चनऐोन भ्रार्द्रमाधेन शुक्तन। हविपा।
 अददे, ख्वाकरोमि तन् पद्यिवः ॥
₹—हवस्| भानेडनुपसर्गस्ग । पा० ३। ₹। ज्य| इति छेष् चाह्हाने, स्पर्धे च-5प्रप्| श्राहानम्, , शावाहनम्। ग्रांयात। या गतौ-लोट्। भाग.



 इसन् । उपस्थितं माम । पर्धवत्त । हृधु वृद्दौ डिणि लोट्, छुन्दसि दीर्घ:।

भावार्थ-विद्धान लोग विध्रा के बल से लंसार की उभ्ञति करते हैं, रससे मनुष्य बिद्धानों का सत्संग पाकर सद्दा झपनी चृद्धि करें श्रौर उपदारी जीवों भौर धन का उपर्जऩ पूर्ण शैक्ति से करते रहें।।

टिप्पयो-पगु शाब्द जीव वान्ची है, श्रधवंवेद्द का० २ सू०३४ म०?॥

जो (पशुपतिः) जीवों का स्वामी चौपाये श्रीर जो दो पाये (पश्राम्)


ये नुद़नंगं सं लवन्त्युत्रीस: सद्दर्क्ष ता: ।


 भापार्थ- (नदीनाम्) नाद करनेवाली नदियों के ( ये ) जो (श्रहितःः) घक्षय ( उत्सास: ) स्रोंते ( सदम्) सर्वदा ( संखुचन्ति) मिलकर बदते हैं। ( तेमिः सहैं: ) उन सब ( संस्तावैं) जब प्रवाहों के साथ (मे) अपने (घनम्) धनको ( सम्) उत्तम रीति से ( स्र्ववयामसि) इम ब्यय करें ॥ं ॥ ॥

समर्धंयत। गिर: 1 गृणातिः सतुतिकर्मा-निए० ३ $|\psi|$ अर्चतिकर्मा-निघ०


 प्राखिमाअ्रम्, जावः। श्रधना। गयाश्वगजादरूपः। ग्रस्मिन् । मयि, मदीये
 गती-र प्रलयः। गुषः। यहा। रा द्वानग्रहायोः-इ प्रत्ययः, युगागमो धातो-

₹-नद्रीनाम्। 11518।नदनखीलानां सरिताम्, सरस्वतीनाम,।


भावार्य-जैसे पर्चतों पर जल के सीते मिलमे से चेगवती श्रैर उपकारियी नदियें बनती हैं जो भ्रीप्मझृतु में भी नहीं सुखतीं, इसी प्रकार इम सब मिलकर विक्षान और उत्साए पूर्वंक तडिद्, अ्यन्नि, चाशु, सूर्य, जल, पृधिबी ब्वादि पदार्थों से उपकार लेकर अन्तन्तयन बढ़ानें। श्रैर उसे उत्तम कर्मों मे ब्यय करें ॥ ३ ॥

ये सर्परषं: संस्वंन्ति क्षेतरस्यं चोढ़ कस्ये च ।




भाषार्थ-(सर्पिप:) घृत की (च) भरर (च्तीरस्य) दूध की (च) और (उदकस्य) जलकी (ये) जो धारायें (संस्रनन्ति) मिलकर यद चलती हैं। (तैः सनें:) उन सब (संस्राबैं: धाराश्रों के साध (मे) धपने (धनमू) धनको ( सम्) उच्चम रीति से ( च्रावयामसि) हम व्यय करें ॥ध॥
 रति जसि ग्रसुक् भागमः। उत्सः कुपनाम-निघ० ३। २३। जलस्वरास्थानानि, स्रोतांसि । सदम् । सर्वदा, ग्रीष्मादावपि । ग्रक्षिता: । क्ति क्षये-क्र। अद्तीयाः। तेभिः 1 बहुलंछुन्द्दस। पा००। १। श०। इति मिस ऐसभावः। तै: । मे। मम = श्रस्माकम् । फकनचनं घहुवचने । सर्-सावै:। स्याडSक्य-

 यदार, कृपॄटृजिमन्द्धिनिधाजः फ्युः 1 उ० २। द१। इति डुधाज् धारापोष्यायोः क्यु। वित्तम्, सम्पदम्। स्रावयतमरि। सु खवऐ-ऐिच्चि लट्, हद्तो मसिः : पा०७ ११। छ६।ईति मस द्रन्तता । सावयाम:, प्रवाइयाम:, च्ययं कुर्मः ॥

8 -ये । संस्रावाः प्रवाहां। सर्पिप:। अर्चिगुच्चिट्रुपि०। उ० २। १०ह1 इति सूप गतौ = सर्पऐ-रसि । रूर्पयाशीलस्य द्रवयास्वभावस्य घृतस्य।
 कत्वं बत्वं च 1 दुग्धर्य। उदकस्य-उदकंच। उ० २। ३ह। हति उन्दी

भावार्य-जैसे घी, दूध श्रौर जल की नूंद दूंद मित्रकर धारें बंध जानी श्रौर उसकारी होती हैं, इसी प्रकार हस लोग उद्योत करके थोड़ा थोड़ा संबय फरने से बहुत सा विधा धत श्रौर सुचर्या ग्रादि धन प्रात्त करके उत्तम कामों में य्यय करें ॥ ४ ॥

## 

१-3 11 ? ग्रनिः , ₹ वहणाग्रीन्द्रा:, ३—४ सीसं देवता । ग्रनुष्टुप् इन्द: ॥

विद्रनाशनोपद्देशः-विम के नाश का उपन्देश ॥





भाषार्च- (ये) चे जो (अन्रियः) उद्रा पोषक [ ख्राऊ लोग ] ( श्रमावास्यम् ) उ्रमान्तो में (रान्रिम्) निभ्राम देने हरीी रात्रि को ( हाजम्) गोशालाभों पर [श्रथवा समूह के समूह] (उदस्थ्धः) चढ़ भाये हैं। (स:) वह
 [श्रनिन्त सटश्रते जन्त्वी राजा] (श्रस्मभ्यम्) हमारे हित के लिये (श्रधि) [उन पर] अधिक्रार जमा कर ( चनत्) घंप्या दे। १॥
 व्याध्यातं म०॥३॥

१-ग्रसा-वास्याम् । श्रमा + वस निवासे-घन् । श्रमा साहित्येन

 घस्यायां रात्रौ, महान्धकारे। रानिस्। राशदिभ्यां त्रिप्। उ० ४। छ०। हति


## ( ᄃ2)

भावार्थ—जो दुष्ट जन ग्रन्धेरी रतनों में मोशला ज्रादि पर धाया करके प्रजा को सतानें ते प्रतापी राजा रेसे रक्ष्त्रों से रत्का करके राज़्य भर में श्यान्ति फैलावे ॥ \& ॥.

##  <br> सीसं म् इन्द्र: प्रायंच्छत् तद़ङ यनतुचतंनम् ॥ २॥


 भाषार्य-( घरुएः) चाहने योग्य,समुद्रादि का जल ( सीसाय) वन्धन काटने वाले सामर्थ्य [ गहल्नक्ञन की पादि ] के लिये ( श्रधि) श्रधिकार पूर्वक ( ग्राह ) कहता है, ( ग्रत्निः ) व्यापक, सूर्य, विज्युरी अादि श्रग्नि ( सीसाय) घन्धन काटने वाले सामर्थ्य [ घह्नश्कान] के लिये ( उप) समीप रह कर ( श्रवति) रक्षा करता है । ( हन्द्रः) महा प्रतापी परमेश्वर ने (सीसम्)

 संयोगे। पा०२। ३। 1 रति द्वितीया। रजनीम्। निशाकाले। उत-ग्रस्यु:। पा गतिनिवृत्तौ-ब्बुख। उत्थितनन्तः, संचररां कृतबन्तः। त्राजम् । तर्य
 अधना । किया विशेष्यम्। घज:=समूहः-श्रया। च्रतिसमूहेन। ग्रतिशः:। १।७। ₹। श्रदनशीला:, च्वार्थिनः, उदरपोपकाः । ग्रर्नि:। २। ६। २। ॠर्निवत् वेजखी ताना। तुरीयः। तुरो वेगः। घच्छौंच। पा० ४। ४। ११०। इति तुर-छः प्रलयः, तम्रमन छत्यंयें। वेगवान्। यातुहा। छृवापाजिमि० उ० १। १। इति यत ताड़ने - उस्। यातयरीति यातु;, रान्जसः। बहुलं. छुन्दसि। पा० ₹। २। हЕ। इति यात्तपपदे हन हिंसागत्यो:-क्विप्। रान्तसघातकः। दुप्रनाशकः । ग्र्रधि। श्रिक्टत्य, स्वमित्वेन । ब्रषत् । भूलू न्यक्कायां वाचि-लेट्। झूयात् ॥

२-सीशय ।षिन् वन्धने-क्विप् + पो नाशने-क। पृपोदरादित्वात् तुक लोपे दीर्घः। सी सितं बन्धं प्रतिबन्धं स्यति नास्सयतीति सीसम्। प्रतियम्धस्प

भावार्य-जल, अग्नि, वायु, आदि वद्दार्थ ईश्वर की ग्राक्षा से परस्पर मिलकर इमारे लिये बाहिर और भीतर से उपकारी होते हैं। वह घहलबान पत्येक मतुष्य श्रादि भाली़ को परमेश्वर ने दिया है उस क्षान को साक्षात् करके पारी टुःधों से हूड कर शारीरिक, ज्रात्मिक श्रौर समाजिक आन्णन्द पाते हैं॥२॥

टिप्पशी-( सीस) शब्द का धात्वर्थ [ विस् घांधना-कियप् + पो नाश फरना-कमत्यय] वन्धन का काटने चाला है। लोक में वस्तु विशोप,सीसा को कहते हें । सायखा भाष्य में ( सीस ) का शर्ष "नदी के फेन खार्दि रूप द्रव्यं" ध्रोर मिफ् फ़िथ साहिव ने (lead) सीसा धातु विशेप किया है।। इदं विप्क्जन्धं सहत इदं बोधते अन्चिया: । अनेन् विक्वो ससहे या जातानि' पिश्नाप्या:॥ ₹ ।।
 श्रेनेन'। विश्वो। सस्ते । या । ज्ञातानि । पिश्राफ्या: 11 ₹ ॥

भापार्य-( सदम्) यह [सामर्थ्य] (विफ्कन्धम्) विघन को ( सहते)
 घटाता शें। (ग्रनेन) रसें (विश्या=विश्नानि) जन सब दुःघों को (ससहे) में विमस्य नागकसामर्र्याय। घहलकानम्राध्तये। ग्रधि। श्रधिकारेख। ग्राहु।
 कलम्। ग्रन्नि:ं। ₹। द। २। व्यापकः। सूर्यविद्युद्दादिरूपोडग्नि। उप। उपेल्य। ग्रवत्वति। रक्षति। ख्यामोति। इन्द्र्रः। १।२। ₹। महाधतापी पर-

 सम्बोधने। हे सखे । यातु-चातनम् 1 कृवपाजियि०। उ० १। १। यत

₹-इदम् 1 सीसम् $\mid$ विस्कन्धम्। वि निकारे + सकन्दिय् गतिशोपयायो:-


जीवता हूं ( या=यानि) जो ( पिशान्याः ) मांस खाने द्वारी [फुुवासना] से ( जातानि) उत्पभ्न हैं॥३॥

भावार्य-दूरदर्शी पुरमार्धी मनुण्य उतम क्षान के सामर्ध्य से ध्रपजे कों गो
 जमने देवे ॥ ३॥

हेयं दुःखमनागत्त् ॥

यदि नो गां हैस्स गद्वर्व यदि पूरुपम्। तं ब्वा सीसेंन निध्याजों यथा नोडसे अर्शैरहा 11811

 भाषार्य-(यदि) जो (न:) हमारी (गाम्) गाय के, (यदि) जा ( घश्वम्) विष्त्र हिंसायाम्-क + धाज्-ड । हिंसां दघातीति । विगेपेया शोधयम् । विमम् वहते। पह अभिभवे। श्रभिभवति जयति। वतधते। वाध पतिवन्धे प्रति-रोधे-लट्। पतिवध्नाति, निवारयति। प्रतिच्रया: । म०।। घद्नस्वभाषान् राद्नसाज्। ग्रनेन । सीसेन। सस्टे । बहलं छन्दन्स। पा० २। 81 उ६। ₹ति पह् भ्रमियवे लटि शापः श्लुः । शहम् चाभभवारम।। जातानि। ज़नी पादुर्भावे-कर्तारि क्त। उत्पन्नानि। अपत्यरूपाया दुष्डान-यानि।


 इति पिश গ्रवयदे-क 1 हति पिशः पिशितम्। पुनः। पिश + श्राङ + चमअन्करोड प्रल्ययः। पिशं पिशितं मांसम् भ्रान्तमति सम्यग् मक्षयतीवि पि ।चः ।भालिनां


8--यदि । संभावनायम् । चेत् । गान् । शःशः। गोजाविम्| हंंसि।

घांड़े को श्रौर (यदि)जो (पुरुपम् )पूरुष को (हंसि)तू मारता है। (तम् त्वा) उस
 (यथा) जिस से तू (नः) हमारे (अ्रनीरहा श्ञसः) वीरों का नाशा करने हारा न होवे 11 \& 1

भावार्य-मनुष्य वर्तमान केशों को देखकर उंने बाली के शों के यन्न पूर्यक्क रोककर श्रानन्द्द भोगें ॥धा

## रति तृतीयोग्रन्वाऊ: ॥



है हिंसा गत्यो:-लट्। मारयसि। नाशरयस्स। ग्रश्र्वम् 1 अ्रशूमुषि लटि०। उ०
 धुतेsघ्वनं महारानो भवतीति-निरु० २। २०। जातानेकधचनम्। घोटम्। तुरक्रम्। पूषस््। पुरः कुषन् । उ० ४। ज४। पुर श्रश्रगतौ-कुष्वन्। श्रन्येषा-
 पुरुप:। ंरं, जनम, । तस् । तथाविधम्, 1 त्वा 1 त्वां हिंसकम्, सीसेन । म० २.। विहननाशकसामथ्येंन, अह्लझ्ञानेत। विध्यामः। वयध ताड़ने वेधे-दिवादित्वात् श्यन््। ग्रहिज्यावयिन्यधि०। पा० ६ । १। १६. दति संपसारखम।। छिनघः। ताड़याम:; मारयामः। यथा। येन प्रकारेगा। ग्रंस: 1 ग्रस सत्तायाम्-लेटि ग्रडागमः। स्वम्, भूयाःः ग्रवीर-हा । वीरयतीति वीर:, वीर शौय्यें-श्रच््। वीरान् हन्तीति वीरहां, वीर + हत्-किक््य नं घीरहा श्रव्वरहहा। घशूरहन्ता।।

## ( $\quad$ 丘) <br> अथ चतुर्थी। न्नुगान:।

- 

सूक्तास ใ१ 11
१—8 हिरा देवता । १—्रे ग्रनुष्पुप् 8 गायनी छन्दः ॥
 न्न से उुर्वासनाप्रों के नाश्रा का उपद्देश ॥
अमूर्या यन्ति' योपितों हिरा लोहितबासस:। प्रभभ्रतंर इव ज़ामय्स्तिप्टन्तु हुतवर्चस: ॥ १॥

श्रस्नः । या। यन्ति । योषितं:। हिएा: । लोहित-वासस:।


भाषार्थ— (अ्रमूं) वे (याः) जो (योपितः) सेवा योग्र बा सेवा करने हारी [ ग्रथ्ना सियों के समान फितकारी ] (लोंदितनाससः ) लोह में उकी उयी (हिशा:) नाड़ियो (यन्ति) चलती हैं, वे, (झभ्जानर:) निना भाएगें की (जा-

 हरहहिद्युपिय्य इतिः। उ० ใ। है। युप सेवने-रति, अयं सीतो घानुः। योषति लेखते युप्पते सेब्यते वा सा योपित्। सेवविग्यः। सेब्या:, । सियय।, हिरा: । सफायितसिच्बिकि०। उ० २। शः। प्रति हि वर्धजे गतौ च-क्त् टाप् । हिनोति बर्धयति बा गच्छति व्यागोति श्ररीररुधिरादिकमिति हिए,



भावार्य-इस सूक्त में सिराछ्देन्न, अर्थात् नाड़ी [ फ़स्द् ] खोलने का वर्यन है। मत्र्र का ज्रभिपाय यद्ध है कि नाड़ियां रुधिर संचार का मार्ग होनें से शर्रीर की (येपितः) सेवा करने हारी और सेवा येग्य्य हैं। जन किसी रोग के कार्या वैध्र राज नाड़ी छ़ेदन करे श्र्रैर रुध्रिर निकलने से रोग बद़ाने मे. नाड़ियां ऐेसी धसमर्थ हो जार्ये जसे माता पिता श्रौर भाइयों के विना कन्यायें शक्तहाय हो जाती हैं, तव नाड़ियों को रुधिर दहने से रोक दे ।

२—मनुष्य के सब कार्य्य कुकामसाओ्रों को रोक कर मर्यादापूर्वक करने से सुफल होते हैं ॥ ? ॥

## तिष्ठाबर्ड़ तिष्टें पर उ़त त्वं तिंष्ट मध्यदे। करनित्ट्रका च तिष्टेति तिष्टुादिद धमनिर्स् ही ॥ २॥

 कुतिष्ठिक्षा। च । तिष्ठ'ति । तिष्ठोत् । इत् । धसनि':। मूही॥शा

भाषार्थ-(श्रवरे) हे नीचे की [नाड़ी] (तिष्ठ) कू ठहर, (परे) हे ऊपर घाली (निए) तू टहर, (टत) श्रौर (मध्यमे) हे बीच चाली (ववमू) तू (तिष्ठ)

दनमूताः। रक्तवर्यानख्राः। ग्रभ्रातर: 1 नप्तृत्वष्ट्ट०। उ० ₹। ह६। हति
 जासय:।१।\&।१। भगिन्यः। तिष्ठन्तु। स्स्थता निचृत्तगतयो भवन्नु।
 हततेजस्का:, नघवीर्याः। ोोगोर्पादने खसमर्थाः ॥

## 

 हिरे, सिरे। गध्यमे। मध्यान्मः। पा० ४। इ। च। मध्य-म प्रत्ययो भवार्थे। है श्रारीरमं्यवर्तिति । करिष्ठिका। घुचाल्पयोः कन् श्नस्यतर्याम् ।


 बड़ी (धमनिः) नाड़ी (इत्) भी (तिष्ठार्) टदर जांने 11 ₹ ॥

भावार्ष-१-चिकित्बक सावधानी से सच नाड़ियों को अधिष ₹धिए जहने से रोक देवे ॥

२—मनुण्य भ्रवने चित्तर्की चृत्तियों को ध्यान देकर कुमार्ग से छटाने, और हड़बड़ी करदे श्रपने कर्तग्म को न विगड़ने दे किन्तु यन्न पूर्वक सिन्ध करे ॥₹॥

शुतस्य ध्नौनां सहसंस्य हिगयाम्।
ड्रस्थुरिन्मेध्यमा ड्रमा: स्ञाकमन्त† अरंखत ॥ ३॥
स्रतस्तं। ध्रमनीनाम् । सुहस्तंस्य। हिराराफ्य ।

भाषार्य- ( शतस्य धमनीनाम्) सी घधान नाड़ियो में से और (स区च्नस्य हिरायाम्) सहस्न शाखा नाड़ियों में से ( इयाः) ये सब (मध्यमाः) थीच्त वालीी (हत् )भी (भ्रसधु:) ठहर गयीं, (अन्तन्ता) भ्रन्त की [ [न्नशिए नाड़ियi] ( साकम्) एक साथ ( ग्ररंसत ) कोड़ा करने लर्गं पं ॥ २॥

भावारं-ससिरा छेदन से अमंख्ये धमनो और सिश नाड़ियो का रधिर यधाविधि चिकिरसक निकाल कर घन्ध कर देंघे कि नाड़ियांपद्धिले के समान चें्टा करने लग्ग ॥

क्रल्पतमा, सूदमतरा नाड़ी। तिष्ठात्य । छा गतिनितृतौ-लेग्र। लेटोडडादी। पा०३। ४। ह४। रति आडागमः। अ्रवतिप्षताम्, घमनिः। अर्ति खूधृधमि०। उ० २ । १० ₹ । ईति धम धमाने, ध्वाने च-श्रनि। सिरा, नाड़ी। मही ।
 छृहती स्यूला॥
₹-शतस्य 1-शतसंस्यानां शणरिमितानाम्| धमनीनाम् । म० २। चवयगतानां म्रधान नाड़ीनाम्। रहस्तस्य। अपरिमितानाम्। हिरा याग्।


श-मनुष्य भ्रपनी श्रनन्त चित्त वृत्तियों को कुमार्ग से रोक कल सुमार्ग में चलानं ॥ ₹ं॥

# पर्श व्र: सिक्तावती धनूर्वृ हुर्यंक्रमीत्। <br> तिष्ध्रेने लयंतु सु कम् 11811 

## परि। छः । निकेता-वती। ध्रनू:। बृहती । भ्रुक्रसीत्।

 तिष्ठंत। हुलयंत। सु । कुम्।भापार्य-(सिकतावनी) सेत्वन ख्वभाव [कोमल ₹ख्बने चाली] वालू श्रादि से भरी हुर्ई (वृहती) वड़ी धधनू' , पद्धी ने (च:) तुम [नाड़ियों] को (परि श्रक्रमीव्) लगेट्र लिया दे। (विक्षता) ठहर जाभ्रो, सु) श्रह्दे प्रकार (कम्) सुस्स से (हलयन) चलेर $\|y\|$

भावार्य, १-(धनू:) अर्थात् धन्तु चार हाध्य परिमाएा को कहते हैं। हसी प्रकार की पही से जो सूवम चूर्या चालूसे चा वाल, के समान राल श्रादि औरचन से गुर्ता होवे चिकित्सक ग्राव को चांभ देवे कि रक्त चहने से ठहर जाये औौर घ्रान पुरकर सव नाड़ियां यथा नियम चलने लग̈, मन पसक्न और शरी़र पुए दो।

मधंग्रमा: । म०२। मध्यभवाः। साकम्। युगपत् । ग्रन्ताः । श्रम
 यभापूदं रमन्ते सम, चेशपां कृतनश्यः॥

घ-वः । युण्मान्, नाड़ीः 1 सिकतावती। पृपिरस्जिभ्यां किष् ।
 बानुगुक्ता। धनू:। छृपिचमिननिधनिसर्जिखर्जिक्य ऊः ख्यियाम्। उ०श:न०।




२—मनुष्य कुमार्ग गामिनी मनों चृभ्तियों को गेक कर गत्न पूर्वं हानि पूरी करे, श्रौर लाभ के साथ अपनी चृद्धि करे ज्रैर ग्रानन्ट भोगे $\|$ है।

## मून्त्तम् श् ॥

१-४ ॥ सविता देवता । १, ४ म्रनुपुप्, २,₹ जगती।
राजधर्मोंयदेशःः-राजा के लिये धर्म का उपदेश्रा।
निर्लेक्ष्मयं लल्ञम्यं و' निर्रीचिं सुवामसि। अथ या भद्रा तनिं न: प्रजाया अरोनिं नयामसि ॥ध॥



भाषार्य-(ललाम्यम् $=0$-मीम्) [धर्म से। रचि हटाने बाली (निर्ले
 सुवामसि $=0-$ स;) हम निकाल देवें। (प्रथ) औौर (या $=$ यानि) जों (मड़ा = भड़ायिय) - मंगल हैं (तानि) उनको (न:) श्रपनी (घज्ञाये) प्राके लिये (अ्ररातिम्) सुस न देते हारे शान्तु से (नयामसि =०-मः) एम लानें ॥ ? ॥

न्तवती, ब्यासघती। तिष्ठत। निवृत्तगतयो भवत। इलयत। हल गती। गच्छत, चेष्च्वम्। कम् । स्डुखेन ॥

 नयो:-ईमत्ययो मुडगमः। लद्ध्यते दरयते सा लद्वीः। चा छुन्दसि। पा० ६।

 खरितट्वम् । निर्षंष्मीम, अलद्दमीम, निर्धनताम्, दर्भाग्यताम्। लला-



भावार्य-ताजा अपने धौरपजा की निर्धनता श्रादि दुर्लज़्जों को मिटावे औौरशन्तु कों दरडड देकर भजा में अ्रानन्द फैलावे ॥ १।।

सायाता भाव्यमें (लद्न्यम्) के च्थान में [लद्मम्] पाठ है ॥ \& ॥
निरंशां संविता सतिपत्त् पद्रोर्नह्हस्तयोर्वरुं ाो
 द्य ता प्रेसाविप्र: सौमंगाय ॥ २॥




भाषार्य-(सचिता) [सय का चलाने हारा]. सूर्य [सूर्य रूप तेज₹नी], (चकणः) सन के चाएने योग्य जल [जल समान श्रान्त स्वभान ], (मित्र:) चेष्टा

तांति ललार्माः। पूरंवत् गयए स्वसित्वंच च। ललामीम्, गुमरच्चिनाशिनीम्।




 हुति उपसमंक्य ब्यवध्रन्नम्। नि:सुचाम:, नि:सारयामः। ग्रय। श्रनन्तरम्।
 भद्धाऱ, महलनानि। तानि। उदीरितानि भढ़ारि। न:। श्रस्माकम्, स्वर्कीयाऔ। पम-जायँ ।उपसर्गों च स्षंजायाम्। पा० ₹।२। हع। हति जनी पादुभाषेड म्त्ययः। जनाय। ग्ररातिम् । गत्रुम्। श्रुसकाश्रत्। नयार्मसि। लीज्, याप्ये, दिकर्मकः। मस घदन्नन्बम् । पापयामः॥



देने हारा वायु [वायु समान वेगवान्न उपकारी], (ःर्पर्या) श्रेप्षो का मान कर्ने


 [पीड़ा को) निकाल देचे, (देवेचा:) उद़ार चित्त चाले महान्माभ्रों नें (इमाम्) इस [श्रनुकूल बुद्धि] को (सौभगाग) चड़े पेग्रर्य के लिये (प ग्रसाविपु:) मेजा है॥ाँ।

भावार्थ-मन्रोक शुम लन्तसों चाला राजा शौर पजा पग्वर हितचुद्धि से श्र्रौर गुरनिन्तक महात्माश्रों के सहाग्य से क्ले गों का नाश़ करके सल का ऐश्वर्य बढ़ान̈ ॥ ? ॥

 श्रौर श्रन्य दोनों पुस्तकॉ में (साविपत्) पद्ध है, चद्री पाठ हमने ₹क्ता है। गवर्नमेन्न्ड पुस्तक में टिप्पसी है कि [साविपक्य गन्द्य शोध्रकर लिख्ञा है, पन्त्तु
 ( सविता साविपत्) पाठ है चही ( सबिता साविपत्) यहां भी शुद्ध है ॥

 पदोः 1 पद्दन्नोमास्०। गा० ६। ₹। द₹। इति पाद शव्द्यस्य पद्य अन्देशः। पाद्दयो :सकाशात्। हस्तयोः । हसिमृत्रिय्यामि०। उ० ₹। こ६। ₹ति हस विकाशे-तन्। करयोः सकाशान्। वरुएा:। १। ३। ३। चरखीयं जलम्। मिन:।
 मानयतीति। न्यायकार्री राजा। ग्रनु-मतिः। श्रन्नु + मन घ्वाने-किन्। सम्म-

 दत्तन्तः।। सौभगाय । प्रासाभृज्ज्जानिचयोवचनोद्यात्राद्यि्योऽज्| पा०
 इति आयुद्यदात्तः । धुभगत्वाग, शोभनैंश्वर्गय ॥
 वा। सनें तढूाचाप हन्मो व्यं दे वस्त्वो संव्वता सूंदयतु ॥३॥

 हैन्म: । वुयम् । दे व: । त्वा । सुविता। सूद्युतु ॥ ₹ ॥

भापार्य- [हे मनुप्य] $!$ ( यत्) जो कुब्ड (ने) तेरे (ध्रात्मनि) अ्रात्मा

 इम ( तन् ्रर्वम्) उस सवको ( वाचा) चायी से [ चिद्याबल से ] ( गप) घटाकर ( हन्म:) मिग्राे देते हैं। ( देवः ) दिल्य स्वरूप ( सीिता) सर्चंपेरक

 चगों को चिद्वानों के डादेश श्रोर सत्सक से छ्रोड़ ट्रेता है, परमेश्वर उसे श्रपना करके श्रने क सामर्थ्य द्धना ग्रोग ग्रानन्द्वित करता हैं।। ३॥
 समनत्यंमंमने-मनिए। । श्रतनि निरन्तरं कर्मफलानि पात्नोनीति आर्यात्मा। स्भावे, मनसि, जीचे। तन्वास्। ह1? ११। शरीरे, देहे। घोरस्। हंन्तेरच््य


 ग्रन्, ल लोपः । घालेपु, शिगेरहहुपु । पति-चक्षरये। चव्टे, पश्यति कर्मा-

 हन्म:। नारायाम:। वर्यम्। डपासकाः । त्वा। च्वम् आत्मानम्।
 लोग्, श्वाश्रुतिरद्नी भार: श्वाश्टांतु, अहीकरोतु ॥

रिखंयद्यां चृषंद्यतीं गोपे धां निध्रमामुत।




भाषार्थ— ( रिश्यपपद्दीम्) हरिए के समान [ विना जमाये रीयाय पद्र
 चाल, (उत) ब्रौर ( विध्रमाम्) विमड़ी साथी [ धांकर्ना ] के समान ज्चास किगा, ( ललाम्यम् =0-मीम्) रुचि नाश्ष करने दारां (विलीव्ध्रम्=०-दिम्) चाटने की घुर्रा प्रकृति, ( ता: ) इन सब [ कुचेपुश्र्रों को (भ्रस्मव् ) अ्रपने से ( नाशगरमसि=0-म: ) हम नाश करें ॥ ४ ॥

भावार्थ-सत्व स्री पुरुष मनुप्यस्वभाव से विर्द्ध केचेष्टाओं को छोड़ कर विद्वानों के सब्सद्न से सुन्दर स्रभाव बनानें श्रैर मनुष्य जन्म को हुफल फरके भ्रानन्द्ध भोगें ॥ \&॥

टिप्पयी -साययाभाष्य में ( रिज्यपदर्म्) के स्थान में ( अंग्यष्दीम्) पाठ है। श्रोर जो ( विलीट्यम, ललाम्यम्) पदों को नपुंसक लिद्ध माना है चद्ध

8-रिश्य-पदीम् । रिश हिंसे-क्यप्। सिश्यते हिंग्यते-इति रिश्य:. मृगः। पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्गः। पा०पा धा ई₹ । इति पाद¥य श्रन्न्यलोपः। पादोड्यत्यस्याम्। पा० है। १। $=1$ रति ङीप्, भसंक्षायां। पादः पत् 1 पा० ६। ४। ₹३०। इति पद्धावः। हरिखपद्वद्र गतिं कुचेण्डाम् । वृष-दतीस्।

 ष्टाम्। गो-सेधाम् । विधु गत्याम्-पचाद्यच् । टाप्। हृपभवद्ध गतिं चेप्राम वि-धमाम्। वि विकृतौ + ध्या, धम वा, दीर्घश्नासहेतुके शव्दमेनेद्र-श्र््। टाप्। विधमावद् विक्ठतभस्रावत् श्वासक्रियाम् । विलोढ्यम् $\mid$ वि विकृतो + लिह श्रास्वादने + किन् । बा छन्दसि। पा० द। १। ₹०६। घति शमि पूर्वर्साभावे । इको य्याचि। पा०६। ?। 001 इति याए ज्रादेश़ः। उद्वात्तस्वरितयोर्य याल


ज्रुद्ध है क्योकि मन्र में ( तां) खालिक सर्वनम होने से ऊपर के सक छछ पद खोलिंग हैं।

## 

१-४॥ इन्द्रो देवता॥ जयन्यायौ। १,२,४ ग्रनु ष्टुप् , इर्पंक्तः । जयन्यायोपदेशः-ज्जय श्रार न्याय का उपद्वशश।
मा ने विदन् विव्यु धघनो मो अभिव्यांधिनी विदन् । अराच्छंश्यो अस्मद्ध विषूंचीरिन्द्र पातय ॥? ॥



भावार्थ—(विद्याधित:) भ्रत्यन्त वे धने हारे शत्रु (नः) इम तक (मा विद्दन्)

 (गारन्या:) वांया समूदों को ( अ्रस्मत्) इम से (श्रारात्) दूर (पातय ) गिरा ॥श॥ विलीडिम्, विक्तास्तादननेशाम् । ललाग्यम् । म० १। ललामीम्, रचिनाशिनीम्। ताः । प्र्वोकाः फुचेपाः। नाश्रयार्मसि । साश श्रदर्शने-खिच्। मस ₹दन्तत्वम्। नागयाम:, दूरीकुर्मःः ॥

१-न्न: । अस्मान् । मा+विदन् 1 विद्बद लाभे;माङि बुङि। न माङ्: योगे। पा० ह। \&। जए। इति ग्राडभावः। मा लमन्ताम्, विव्याधिन:।
 चिशेगेग़ छेचका:, धनुर्धराः। मो। मा+उ। मैव। ग्रभि-व्याधिन:।




( दद ) श्र्यर्वर्ववेदभात्यें

अंवृार्य-सर्व रत्तक जगदीश्नर पर पूर्या श्रद्धा करके चतुर सेनापति अ्रपनी सेना को रालज्तंत्र में इस प्रकार खड़ा करे कि शन्तु लोग पास न श्रासके ड्रैर न उनके श्रस्न शस्रों के प्रहार किसी के लगें ॥ १ ॥

विष्वंज्चो अस्मच्छरंश: पतन्त्रु ये स्रुस्ता ये चास्यो:। दैवौर्मनुष्येषवो मम्रामिन्रान् वि विंध्यत 11 २ 11



भाषार्थ-(ये) जो वाला (अ्रस्ता:) छोड़े गये हैं (च) औ्रैर (ये जो (अ्रास्याः) छोड़े जायंगे (विष्वश्चः) [चे] सव श्रोर फैले हुये (शारवः) चाया (श्रस्मत्) इम से [दूर] (पतन्तु) गिरें। (दैवी: मनुर्यं षनः) हे [हमारे] मजुष्यों के दिव्य वाएो। [ वाएा चलाने वाले तुम] (मम) मेरे ( अ्रमित्रान्) पीड़ा देने हारे शानुश्रों को (विविध्यत) छेद् डालो ॥ २ ॥
 स्वरितः। शरुसमूहान् श्ररं हती:। ग्रस्सत् 1 ग्रन्यारादितरते 01 पा० २। ३। २ह। इति भ्रारात् योगे पञ्चमी। अ्रस्मत्तः। विषूची: 1 ॠत्विग्दभ्यृक्स्न
 अनिदिनाम्०। पा० ६। \&। २४। हति न लोपः। श्रश्वत्वेश्चोपसंख्यानम्। चा०
 चौ। पा० ६। ₹। १३巨। इति दीर्घः । विष्वक्, नानामुखम् भ्रञचनरीताः । सर्वन्नव्यापिनीः । इन्द्र । हे परमेश्वर । पातय | पत-खिच्च्| पन्त्रिप ||

२—विष्वन्च्चः । म० १। विष्षुं + श्रश्ञु-किन्। विविधगसनाः। शरवः। म० ? 1 श्टस्वृस्निहि । उ० ? 1 ₹०। इति शं हिंसायाम्-उ। वाएाः। अस्त्रशा-
 द़्िषा:, विनिर्मुका: । ग्रास्या: । ॠहलोगर्यंत्। पा० ₹।१। १२४। इति


भावार्य-सेनापति इस प्रकार ध्रपनी सेना का ग्यूह करे कि शानुप्रों के अर्तर्त शस्र जो चल चुके हैं ज्रथथा चलें वे सेना के न लगें और उस निपुएा सेतापति के योद्धार्भों के (देवां:) दिव्य श्रार्थाव श्राग्नेय [स्रज्निवाएा] और चारुयोय [ जलनवाए जो बन्दूकु श्रादि जल में वा जल से छोड़े जावें] ग्रास्र शानुश्रों को निरन्तर छेद्द डालें ॥ २ ॥

इस मन्न्न में चर्नमान काल का श्रभान है क्योंकि वह श्रति सूत्वम और वेगवान् है श्रैर मनुप्यों को श्राभ्य है।

यो न: स्वो यो अर्शः सज्ञात ड़त निष्टय्यो यो
 सित्रान् वि विध्यतु $\|$ ३ ॥

 ससे। ग्रमिंत्रान् । वि । विध्युत्तु ॥ ₹॥

भाषार्थ— (य:) जो (नः) हमारी (ख: )जाति वाला श्रथथा (यः) जो (अर्ररएः) न बोलने योग्य श्नु चा चिदेशेशी, श्रथना ( सजातः) कुहुम्बी ( उत) अ्रथवा

 त्यादिर्निल्पम्। पा० ६।१। श८Q। इति श्राद्युदात्तः 1 दिव्याः । भाग्नेयचाहुान्द्यंग चाराः । सनुध्य-इपवः। मनोर्जातावज्यतौ पुक्च । पा०
 मानवः। इप गतौ-उ। इपु:, वाएँः। मनुष्याएाम् अ्रसमदीयानाम् हुषच:, चालाः,
 इति ध्रम रोगे,पीडने-हत्रच्। पीडक्नान शन्नून्। वि। विविधम्। विध्यत । घ्यध ताइ़ने चेध्रने-लोट्। छिल्त, भिन्त॥


( $t=$ )

 के समूह से (मम) मेरे (पनान्) क्नन (श्रमित्रान्) पीछ़ा देने पारे हैंगिगों को (विविध्यनु) छेद्ध डाले ॥ ₹॥

भावार्य-राजा को श्रपने ज्र्रोर पराये का पज्ञात छौड़ कर दुहों को यमेंचित द्यड देकर राज्य में शान्ति रम्नली चाfहये।। き॥

य: सपत्रो योऽसंपत्नो यशंचं द्वि, पन् छपोति न:।




शर्यीय:, श्रसंभाप्यः। विदेशी जनः। श्रु:। सजात:। १।ह। ३। समान-
 निसो गते। हति चार्तिकेन। निस्-त्यप् गताथं। हूस्पात् नादौ तद्विते। पा० $=1$





 शरण्यया। म० १। पाशादिभ्यो यः, । पा० ध। २। दह। र्रति शार-यमत्ययः




भाषार्थ-(गः) जो पुरुप (सपतः) पतिपन्ती और (यः) जो (असपत्तः) प्रकड मतिपन्तो नहीं है (च) श्रौर (यः) जो (द्विपन्न) सेप करता हुग्रा (नः) हमको (शगाति) कोसे [कोशे]। (सवे) सब (देवाता) विजयी महात्मा (तम) उसको (धूर्वन्त्व) ताश करें,(घस) पर्मेश्वर,(घम्म) कनच रूप (मम) में (अन्तरम्) भीतर है $11 \% \|$
 चिन्तकोरो को (देवा:) यूरवीर विकान्य महात्मा नाशा कर डालें। वह परघघ्व सर्वर्त्तक. कवच कूप होरक, धर्मासमएर्रों के रोम रोम में भर रहा हैं धही भारम वन डेकर युद्व तोंत में सढ़ा उनकी रच्ता करता है।॥ ४॥

मन्र्र का उत्चरार्ध श्र० द। जy । \&ह। है। ।

## मूक्तस् ₹० 11

१-: 11 सोमो मरूतरच देवता: 19 जगती, २-8 झ्रनुष्टुप्" शम्रुभ्यो रक्षगोपदेशः-शत्रुओं से रन्ता का उपदेश ॥ अदुर्सृद्ध अवतु देत्र सोमुस्मिन् युज्ञ मंरुतो मृडता न:। मा नैा बिददभुभुभा मो अर्शस्तिर्मो नै। विदद वृजिना दूष्या या ॥ ? ॥

 मा। नः 1 विद्दत् 1 वुज्ञाना 1 हूष्यो। या 111 \& 11





 भन्त + रम-उ। अ़त्तरात्मा। ध्राभ्यान्त्रं मध्ये भवमू II

भाषार्य-(देव)हे प्रकाश मय, (सोम) उत्पप्न करने वाले परमेश्वर! [चर्त शत्रु] (अ्रदारसृत्) डर का न पहुंचाने चाला श्रथवा श्रमने सी प्रादि के पास न
 (श्रस्मिन्) इस (यक्षे) पूजनीय काम में ( न:) हम पर ( मृडत ) प्रनुग्रह्ह करो। ( अ्रमिभा: ) सन्मुख चमकती हुर्द, श्र्रापत्ति ( न: ) हम पर ( मा निद्धत्) न ज्रा पड़े,श्र्रौर (मो = माड) न कभी (ञ्र्रास्तित) श्रपकीर्ति श्रौर (या) जो ( हे प्या) वंबयुक (वृजा) पाप बुद्धि है [वह भf] (नः) हम पर (मा विद्दत्) न भ्रा पसे़ ॥ः॥

भावार्य —सब मनुष्य परमेश्वर के सहाय से गतुत्र्रों को निर्धल कर दें अभवा घर वालों से श्रलग रक्बे श्रौर विद्दान् शूर्दीरों से भी सम्मति ले बें जिस से प्रत्येक विपर्ति, श्रपकीर्शि श्रैर कुमति हट जाय और्तर निर्विम्न अभीप्ट सिद्ध होवे ॥ १ ॥

मरुत् द्वेवताश्र्ंों के विज्जुली श्रादि के विमान हैं,इस पर वेक्षानिकों को विशेष

गश्वंपर्णे:। उ्रावर्षिष्टया न छ्या वयों न पंप्रता

## सुमायए: 11 ? $\|$

(मरतः) हे शूर महाह्माश्रो ! ( विध्युन्मर्मिः) विजुली वाले, ( स्वर्षे:)
श- ग्रदारस्सृत् । दारजारौ कर्तरि रिलुक्त्च। वार्तिंकम्। पा० ₹। ३। २०। इति द्ध विद्दारशो-यिच्-घज्। एिलुक्त् च। सृ गतौ-लिचि किप्। दारं दरं भगं सारयतीति दारसृत्। न दारखूत् भ्रदारसृत् श्रभययापकः,भाहानिकरः। अ्रथवा दारयन्ति दुःखनि विद्दारयन्ति यास्तःः स्खियः। ₹ 天्यादिगुहस्थाः। दार + सुकिप्। अगृहगामी। देव । हे दीव्यमान ! सोस। । \& । २। हे सर्वोत्पादक
 रतिः। उ०१|ह母ा इति मृन् प्राएलत्यागे-उति । मार्यन्ति नाशयन्ति डुष्टान् दुर्ग-
 नाम-निघ० १ । २। हे शूरवीरा देवाः । मृडत । मृड्युखने—लोट् मृडयत,

 धारा तलवारों वाले [भ्राले-पीक्छे, द्वायें-चायें, ऊपर-नीचे चलाने की कलाओं वाले] (रथेभि:) र्थों से (श्रायात) तुम श्राश्रो, औ्रौर (सुमाया:) हे उत्तम बुद्धि
 पच्चियों के समान् (ग्रापतन) उड्ड कर चले श्राभ्रो॥

## 

 युवं तं मिन्रावरु्यावस्मद्ड यावयत् पसि: 修々 11 य: 1 ग्रूद्य 1 सेन्यं: 1 बधध: 1 ग्रुघ-यूनोम्। उत्-र्र्रेते । भापार्च-( भ्य ) ग्राज ( ग्रधायूनाम्) युरा चीतने वाले सानुन्रों की ( सेन्य:) सेना का चलागा हुग्रा (यः) जो ( वधः) रास्त्र पहार ( उद्रीरते) उड रहा दें। (मिश्रानकरों) हें [ इमारे ] पाएा श्रौर ध्रपान (युचम्) तुम दोनों ( तम्) उस [सगत्र मदारा] को (घस्मत्) इम लोगों से (परि) सर्वथा

 घt + भा हैव्तोt-जिप्। श्रकिभूय भाति दीव्यते। उ्रभिभा:=्र्रभिभूत्तिः-निरु०




 सयत् । हेप्रीीया, प्रव्वाता।।

२- श्रद्य 1 १। १1 १। घर्तमाने दिने। सेन्यः 1 मवे छन्दसि । पा०४। 81 श?०। हति सेना-यत्। सेनायां भचः । वधः 1 हनश्च बधः। पा० ३। ३। छ७।

 अर्या श्रैर भ्रपन किया है। जो चायु शारीर के भीतर जाता है चह पाया ओर जो चाहिर निकलता है चह श्रपान कहाता है । जिस समय सुद्ध में शघ्तु सेना श्रा दबाने उस समय ध्रपने पारा ध्रौर अपान चायु को यधायोग्य सम रण्तकर और सचेत होकर शरीर में बल बढ़ाकर सेन्यक लोग शुद्ध करें, तौ शन्रुड्रों पए शीघ जीत पार्वें।।

२-शवास के साधने से मनुण्य ख़्थ और बलवान् होते हैं II
३—मारा और श्रणान के समान उपकार्श और वलन्वान् होकर योदा खोग परसपर रच्ता करे।।




भाषार्य- ( वरुसा) हे सस में श्रेष्ड, परमेश्वर ! ( रत: च) इस दिशा से (च) और ( शमुतः) उस दिशा से (यत् यत्त) मन्येक (चधम् ) शत्रु यूनाम् 1 श्रघ पापकर्ये-श्र््य 1 अघम्, पापम् 1 सुप आत्मनः भयच् 1 पा०३। १| ह1 इत्यन्न । छन्द्दसि परेच्छुायामषि वक्तव्यम । चार्ति कम्। हति श्रघ-घचच्।
 ३७। इति भात्वम् । पापेचन्लूनाम्। दुराचरिएाम्। उत्-ईरते। ईर गतौ ।
 मिन्रश्च घरुाश्च। देवता दन्दे च । पा० ६। ₹। २ह। इति पूर्व पद्स श्रानख़ आद्देशः । पारापानौ। यावयतन् । यु मिश्रयामिश्नरायो:-एयन्तात् लोट्ड घियोजयतंम्, पृथक् क्रुरूम्।

३——इतः। पञ्चक्यास्तसिल् 1 पा० प। ३। ज। इति इदम्- तसिल् । क्षस़मात् स्धानात् । म्रसुतः 1 अद्स् —तसिल् पूर्वचत्। । तस्माद्र देशात्। यत् यत् ! इति धन्ययद्धयम्। पत्येक्ं घधं यः कशिच्द्र भवेन् सत्यथे। चध्र्य्।

मढार को (यावय) हटा दे ( महत्) [ शपन्ना] भड़ी (शर्म) शर्या को ( वि) अ्यनेक पकार से ( यच्छ्य) [ हमें ]दान कर, श्रौर ( वधम्) [रामुओं के] प्रद्वार को ( वर्रीयः) बहुत दूर ( यावय) फैंक दे॥ ३॥

भावर्थ-जो सेनापति ईध्रर पर विश्वास करके अपनी सेना को भयनपूवंफ शन्नु के प्रहार से वचरता श्र्रौर उन में वैरी को ज्ञातने का उस्साए घढ़ाता हैं। वह खूरवीर र्जात पाकर आन्द्ध पाता है ॥ ३॥

मन्र्र का पिद्धला शाधा छृ० ₹०। १४२। य। का दूसरा भ्राधा है, पहां (महत्) के नधान में [ मन्यो: ] शब्द्द है।

न यस्यं हुन्यत्तु सखा न जीयतै कृदा च्रन 1811
 न। यस्यं। हुन्पतें। सखी। न। ज़ीयतै। कृदा। चुन ॥ \& ॥

भाषार्थ-(हन्या) सत्य संत्य (महान्) घड़ा (रास:) श्यासनकर्ता (ग्रमि-
 वू दे । (यस्व) जिसका (सखा) मिन्र (कदा चन) करी मी (न) न (हन्यते) मारा ज्ञाता दे और (न) न ( जायते) जीता जाता है ॥ ४॥

म० २ । शाख्नमद्धारम्। वरुया। १। ३ ₹। हे चर्रीय, परमेश्वर। यावय। म० २। वियोजय। महत् । २18०18। विपुलं विस्तीर्यम्। शर्म। सर्वधातुक्रों मनिन् । उ।धाधुय। रति श्रिंसायाम्-मनिन्व। स्वशरशम्, सुखम्।



४- गासः। नन्दिय्रहिपच्दिम्यो ल्युलिन्यचः। पा० ₹। १। १३थ।
 शासक:, नियन्ता, घफयः। द्रत्या। सल्यनाम, निघ० ₹। १०। सत्यम्।

 प्रकार शद्वा करके जो मनुप्य प्रयंत्नपूर्वक, ग्रान्मिक गागीरिक श्रोग म्नामाजिक बल बढ़ाते रहते हैं उह ईंग्नर के भक्त हढ़ विश्वार्सी धपने शचनुध्रों पर सदा जग प्राप्त करते हैं ॥ ४ ॥ .


## सूक्त्रस् २१ ॥

श—B 11 इन्द्रो देवता । ग्रनुप्टुप् घूत्द: $\tau \times 8$ ग्रद्वराएि 11


बुणेन्द्र': पुर ए'तु न: सोमपा घ्र्रसंंक्छर: ॥ १॥ स्वस्ति-दा: । विशम् । पति: 1 वृछ-हा । वि-मृध: । वृर्शी।


भाषार्य-( स्रस्तिद्वा) मंगल का देने हारा, ( न्विशाम्) मजाभ्तों का (पतिः ) पालने हाऱा ( वृत्रा) ग्रन्ध्रकार मिटाने हारा ( विमृधः) शनुलों दीर्घादटि समानपादे । पायचः । ह। इति नकारस्य रुत्वम् । घ्यानोऽटिनिन्यम् । पा० = । ३। ३। इति ग्रकारस्य श्रन्नुनास्सिक: । ग्रमिन-सह: । श्रमेडिंपति चित्। उ०धाश्ज्। इति ग्रम रोगे पीडने-इत्रच्। पह श्रभिभवे-पचाम्रच््।

 यस्य। वर्यास्य। हन्यते। सार्वधातुके यक्| पा०₹ ₹₹। ६ड। इति कर्मेखि यक्। हिंस्यते। श्रभभभूयते। सखा । समाने स्यः स चोटात्तः। उ० \& । ः३े। इति समान + ख्या प्रसिद्दौं कथने च-रन् 1 टिलोपयलोपो समानस्य सभावश्न। श्रनङ्, सौ। पा० ७ । \& ह₹ । इति भ्रनङ्, । मित्रम्, सुद्ध । जीयते । जि जये-पूर्वव्ड् यक्। अभिभूयते । कदा। कर्मिन् काले। चन । श्रपि ॥


को ( बरी ) चश में करने हारा ( वृषा) महा बलवान् (सोमपाः ) श्रमृत रस का पीने हारा ( उभमंकर:) अभभय दान करने हारा ( इन्द्रः) बड़े ऐश्ववर्य बाला राजा ( नः ) हमारे ( पुरः ) भ्रागे श्रागे ( पतु ) चले ॥? ॥

भावर्य-जो मतुब्य उपरोक्त गुयों से युक्त राजा को श्रपना अ्रमुश्रा धनाते हैं, वे श्रवने सव कामों में विजग पाते हैं।

२-चह जगदीश्वर सन राजा महाराजाश्रों का लोकाधिपति है उस को श्रपना श्रगुश्रा समभककर सब मजुष्य जितेन्द्रिय हों।। १॥

इस सूक्त में घुग्वेद १०। १थ२। मन्त्र २—प बुब्घ मेन के साथ हैं
निश्रत्ययः। तबः। कित्प्त्य। पा० ३। २। ७६ । इति डुदाज् दाने-किप्ं।
 विश पवेशे-द्धिप्। निशा:, मजुष्याः - निघ० ₹। ३। मजानाम् मनुष्याखाम्, ।

 किष्। पा० ३। रاजी। इति हन हिंसागल्योः-किप्। शन्वुनाशकः। श्रन्धकारनिधारकः। वि-सृध: 1 वि + मृध हंसायाम-न्विप् 1 विशेंेेया हिंसकान्न।
 सह हित्ताया, यथा ( मां कामिन्यसः ) १। ३ध। प। वर्शी। वशोडस्लस्य।

 ३। परमेश्वरः । राजा । जीवः । पुरः । पुरस्तांत् , ध्रमे। एतु । हला-लती। गच्छ्ञतु , श्रम्रगामी भवतु। सोम-पा: । अातो मनिन्त्र्क्वनिष्धनिपश्च । पा० ३। २।.७४। सोम + पा पाने—विन्च्। सोमस्य श्रमृतरसस्य पानशीलः। ञ्रभयस्-कर:। मेचर्तिभयेपु कृजः। पा० ३1२। ४३। उपपदविधौ भगाड़ग्रहलं तंदन्तविधिं प्रयोजयति। इति वार्तिकेन। अ्रमय+ छृन्-खच्| खरद्यिपद्जन्तस्त्य मुम्। पा० ६। ३। ६७ हृति मुम श्रागमंः। अ्रमयक्य रच्चसास्य जयस्य कर्ता ॥ भाषार्थ-(इन्द्र) हे बड़े ऐ亠श्वर्य चाले राजन् ! (नः) हमारे ( मृध: ) गञनुश्रोकी (विएहि) मार डाल, (पृतन्यतः) भौर सेनाचढ़ाकर लाने हारों को (नीचा) नीचे करके (मन्क) रोक दे। (घः) जो (ज्रस्मान्न) हंमको (अभ्रभिदल्लति) हानि पहुंचावे उसको (ग्रभमम) नीचे ( तमः ) श्रिल्ध कार में (गमय) पहुंचा दे ॥श॥ - भावार्य-१, न्यायशील, पतार्पी राजा श्रन्यय्यी हुराचारियों को परमेश्वर के दिये हुये बल से सब प्रकार परास्त करके हढ़ चन्धीगृह में डालने ॥

२—महा चली परमेश्वर को हृद्वपस्ध समभ कर सब मतुण्य भ्रपनी कुष्टक्तियों का दमन करें 1 २ ॥

वि रक्षो वि मृध्रो जहि नि वुनस्य हने रुज 1 वि सन्जुसिन्द्र वृन्रहन्न्रमिन्रंस्याभिदासंतः ॥ ॥


₹-नि। विविधाम्। मृधः। म०१। मृध्र हिंसायम्-क्षिप्। मर्धंयितृत्;

 पच्ठ । १। १। १। नियमय, न्यग्भूतान्त कुरा पृतन्यतः। स्रुप भ्रात्मतः
 पा० ง।\&। ३ह। इति भ्रकार लोप:। तदन्तन्य ध्रतु संज्ञायां लटः शतृ। युद्धार्थ पूननां सेताम् श्रात्मम इच्छृतः ग्रान्रून्। ग्रधमस् ।श्रधस्+मपत्ययः, श्रन्ट्यलोपः। श्रतितिचं। निक्ठपम्। गस्मय। गस्टृ सिचि-लोग् द्विकर्मकः। प्रापय
 सति। व्याख्यापम्, थ.। \&ह। ₹॥

भापार्थ-(नच्तः:=रत्रांसि) रान्तलों श्रौर (मृश्र:) दिंसकों को (वि वि) संर्वा (जहि) वू मार डाल, (वृत्रस्व) शान्तु के (हनू) दानोों जाबड़ों को (विद्ज)
 (अभिद्दासतः) चढ़ाई करने हारे ( श्रमिचस्य) पीड़ापद् शत्रु के (मन्युम्) कोण को ( वि=विरुज) संग फरशें ॥ ३ ॥

भावर्य-? राजा को पुरुपध्धी होकर शत्रुतों का नाशा फरके श्रौर प्रजामें ग्रात्ति फेलाकर श्रानन्द्ध भोगना चाहिये ॥
 ग्रगुष्यों को निर्वल क़सें $\|$ ? $॥$

अपंन्द्र ट्विप्रो मनोऽप जिज्योसतो वुधम्।

 नि। मुहत् । गमे। युच्यु । वरीय:। युद्य । वृधस् 118 ॥

भापार्थ-( इन्त्र ) दे बड़े मेश्वर्य घाने राजन् ( बिपतः ) चेरी के (मनः) मन मiा (ग्रप न-श्रमफल्व) नांड़कर, श्रोर ( जिल्यामतनः ) [हमारी] ग्राणु की दानि




 भत्रिं। विद्धारग 1 वि-विकन। सन्युय्य 1 :1:०1?1-कोधं, कोपम्।

 द्रोलक्य II

 (महत् शर्म ) [ श्रपपना] विस्तीर्या शरारा ( वियचच्छ) [हमें ] दानकर, धौर ( वधम् ) [ शन्तु के ] प्रार का ( चरीयः ) चहुत दूर (यावय ) फेंक दे ॥ ४॥ भावार्थ—परमेख्वरके विश्वास से मनुष्य श्रपने पुरुपार्थ श्र्रोर चुद्धि घल से शानुतु को निरास्साही करके विजयी होनें॥ ४॥

टिप्पएी-पिब्नले श्राधे मन्त्र के त्रिये १ 1 २०। ३। देखो।।

> इति चत्रुर्थोडग्रताकः ॥

 सतः। धातोः कर्मयः समानकर्तृ कादिच्छ्धायाम् । वा०। पा० ₹। २। ज। इति ज्या चयोढानौ-सन् प्रत्ययः। सन्यङोः। पा० हो? 181 इति द्विर्वचने हलादि: शोषे हूर्वे च कृते। सन्यतः। पा० ७। 81 हन। इति अभ्यासाकारस्य र्रंत्वम्। सन्भन्तस्य धातुसंक्षायां लैः शतृ। वयोहानिमिच्छतः, अस्मान् जेतुमिच्छतः पुरुष्य । वधम् । १। २०। १। भहारम्| श्रन्यद् ब्याब्यातम् । १। 201 ३11

## अथ पพ्ञमोइन्नुवक: ॥

## सूक्तम् २२ ॥

१-8 ॥ भूर्यों दे वता ॥ प्रनुष्टुप् छन्द्: ॥ रोगनाशोपद्रेशः - रोग नाश के लिये जपद्रशः II अनु सूर्य मुद्यतं हृЕदोतो हंखिमा चें ते गी रोfह्हित्य वरौऩ तेने श्वा परिद्ध्मसि ॥१॥



भाषार्य- (ने) तेरे ( हट्-य्योतः ) छ्डय की सन्ताप [ चमक ] (च) ग्रैंर ( हरिमा) गरीर का पालापन ( स्र्र्र्त् ग्रनु) सूर्श के साथ साध ( उद्ञ भ्रयताम्) उड़ जाचे। ( राहित干ग) निकलते हुये लाल रंग चाले (गोंः)
 (दध्मसि) दम पुए कर्ते दें ॥ १॥

भावार्थ-प्रातः ग्रोर भायं काल मूर्य की किरस्यं तिरह्ही पड़ने से रक्त घरां दीव्ननी हैं, और वायु गीनल, मन्द, सुगन्ध चलता है। उस समय मानसिफ मीर शालीरिक रेंगी को सडैद्य चाणु सेवन श्रोंर श्रोपधि सेवन करावें ,




जिस से वह ₹वस्थ हो जाये श्रौर रुधिर के संचाऽ से उस का रंग रक्त सूर्यं के समान लाल चमकीला हो जाये ॥ १॥

२-( गी:) सूर्य है वह रसों को से जाता [ श्रौर पहुंच्वता] है, श्रेर श्रन्तरिन्त में चलता है -निरु० २। $\frac{8}{} \|$

२—मन्तु महाराज ने भी दो सन्ध्याश्रों का विधान [स्त₹यता के लिये] किया हे-मन्रु, श्र० ₹ श्लो० ?०० ॥

पूर्वiं सन्ध्यां जपंस्तिष्ठंत् साविन्रीमार्कढ़र्शानात् । पश्चिमां तु समासीन: सम्यगृक्ष़विभावनात् ॥? ॥
प्रातःकाल की सन्ध्यामें गायत्री को जपता हुश्रा सूर्ं दर्गून होने तक स्थिन रहे श्रौर सायंकाल की सल्ध्या में तारों के चमकने तक बैंठा हुश्रा ठाक टीक जप करे ॥






 इमनिच्| यचि भम्। पा० १। \&। \&₹ । इति भसंक्षायाम् । टेः। पा० ६। धा १ध३। इति टिलोपः। चितः 1 पा०६्दाश । ई६३। इति श्नन्तोदात्तः। कामिलान्नरोगजनितः शारीरो हरिद्वर्ञः। गो: 1 पुंलिद्रम्। गर्मेंडोः । उ०२। छज। गम्ल गतौ-डो। गौरादिल्यो भवति गमयति रसान् गच्छत्यन्तरित्ते-इति भगवान् यासक:-निरु० २। १४। ग्र्रदिल्यस्य , सूर्यस्य। रोहितस्य। रुहेरश्च लो वा। उ० ३। \&४। हति रुह जन्मनि मादुर्भांते च-इतन्। -पादुर्भूतस्य, उद्वितन्य । प्रभातकाले रक्तवर्गास्य। वर्ᅦैन । वर्शा गुक्लादिवर्खांकर तो दीपने च-घज्। भागेया , रअनेन। रूपेय। दध्मसि। दध्मः पोपयामः॥

भाषार्थ- (रोहितिं) लाल (चखैं: रंगों के साथ (त्वा) तुभको (दर्वर्जायुस्वाय) चिर काल जीवन के लिये (परि) सव पकार से (न्ध्मसि) हम पुण करते हैं। ( यथा) जिस से ( अयम्) यह ( अ्ररणाः) नीरोग ( असत्) हो जाये, (श्रथ्यो) भौर ( श्रहरितः ) पीले वर्गा रहित (भुवत्) रहे ॥ २ ॥

भावार्य- सद्दै च श्रोर कुटुग्बी लोग रोगी कों मातः सायम वायु सेवन श्रौर ड्रौपष्रि सेवन कराकर खसध करें कि रुधिर संचार से उस का शरारीर रक्त वर्य हो जाय जौर च्वर, पीलिया भादि रोग का पीलापन शरीर से जाता रहे ॥ २ ॥

## या रोह्ंगोर्दैव़्र्या $\mathfrak{z}^{\prime}$ गावो या ड्त रेहिए्यी:। रूपंरूपं वयोवयस्तामिं्टूवा परि दध्मरस ॥ ₹॥

 या: 1 होfियी:। द्वे वुत्या: 1 गावं। याः। उत । रोहियी:। भाषार्थ-(या:) जो ( देयत्याः) दिव्य गुएा युक्त (रोहिएी:) स्वस्थ्थ्य उत्पन्न करने घाली प्रोपषे ( उत) ज्रौर ( याः ) जो (रोहियी:) लाल चर्या चाली (गानः) दिशायें हैं। ( ताभिः) उन सव के साथ ( त्वा) तुभुको (रूपम्

२-त्वा । त्वां रोगिएां। रोहितिः। म० ? । लो़ितिः, रक्तै: वर्यी:। म० १। रद्धः। रउजनैः। दीर्चायुत्वाय। दीर्घ-श्रायुत्वाय। छन्दसीराः। । धशर हला गती-उस्य. भांे त्व प्रत्ययः। चिरकालजोवनाय। परिद्ध्मसि। म० १। सर्वतः पापयामः। ग्ररपाः। सर्वधानुभ्योऽसुन्। उ०४। ईनह। इतिरप ल्लप कथने-श्र्रुस्। रपों रिप्रमिति पापनामनी भवतः -निरुं \& । २? । श्रपाप:, तीरजः , नीरोगः। ग्रसंत् । श्रस सक्षायाम्-लेट्। भवेत्। अ्रयी ।





रूपम् ) सब प्रकार की सुन्द्रता और ( वय: वयः) सब पकार के बल के लिये (परि द्ध्मसि) हम सर्वथा पुष्ट करते हैं ॥ ३॥

भावार्थ-जब सूर्य की किरयों से दिशायें रक्त हर्शा दिस्तायी देती हैं तब प्रातः सायं दोनों समय सद्दैच रोगी को सुपरीन्त्ति भौषधों और यथाये।ग्य वायु सेवन से स्खस्ध करके सब प्रकार से हृ्ट पुप्र्रौर बलवान्त करें ॥झ॥
सुकैषु ते हरिमायंयं रोप्रणाकोसु दृमरि।
अथो हारिद्रवेषु से हारिमाणं नि दुध्मास 118 ॥

 भाषार्य- (छुकेजु) उत्तम उत्तम उपदेदों में और (रोपयाकासु) लेप अ्रादि क्रियाओं में (ने) तेंरे (हरिमायाम्) सुख हरने वाले शरीर रोग को (दध्मसि) हम रखते हैं। ( अथो ) श्रौर भी ( हारिद्रुनेष्ड ) रुचिर रसों में (ते)तेरे (हरिभागम् ) चित्त विकार को (नि) निरन्तर (दध्मसि) हम रखते हैं ॥ ४ ॥

६।?। १०६। हति जसि पूर्वसवर्गदीईईः। रोहयन्ति जनयन्ति स्वास्थ्यं ता रोहिराय:, श्रोषधयः। देवत्या: 1 भवे छुन्द्धसि । पा० 818। ११०। इति देबता-यत् । दिव्यक्युएगयुक्तः। गावः। सीलिद्धम्। दिशाः। रोहिएो:। चर्शादन्उदात्चाप् ते। न:। पा० ४। १। ३ह। इति रोहित-ङीप्, तकारस्य नकारः। जसि पूर्वसवर्शादीर्घः । रोहिएयः, लोहितवर्याः प्रत्तः सायंकालभवाः। रूपं-रूपम् । नित्यवंप्सयेः । पा० 1 1१। \&। इति द्विर्वचनम्। सर्वसौ• न्दर्येंया सर्वसौन्दर्याय । वयः-वयः। चग गतौ-असुन्। वीप्सयां द्विर्वचनम्। छृ्स्तने यौननेल, सर्वेंया सामथ्थेंया। सर्वसामर्थ्याय। ताभिः। गोभिश्च रेहियीभिश्च॥

8-सुकेषु। अन्येष्वापि हस्यते। पा० ३। २। १०१। इति सु० + कै + शुन्दे,


भावार्थ—सदून्य बाहिरी शारीरिक रोगों को यंधायोग्य श्रोषधि ज्यौर लेप श्रादि से, श्रौर भीतरी मानसिक रोगों को उत्तम उत्तम श्रोषधि रसों से नाश करके रोगी को ख्वस्थ करें \| ४ ॥

चह मन्र्र श्न० १ $1 \%$ ० 1 १२। में कुब मेद से है, चहां (सेकेष) के स्थान में [शुकेषु] है। श्रैर सागया भाल्य में भी [गुक्षु] माना है। परन्तु तानों ग्रधर्वसंहिताश्रों में ( सुकेषु) पाठ है वही हमने ल्रिया है। साययाचायंने [गुक] का
 श्रौर [ शारिका पन्ती तिशेष] ग्र्र्थात् मैना अंग्बेद में, श्रौर (हारिद्दव) का अर्थर्थ [गोपीतनक नाम हरिद्दिर्गा] [पन्ती] घ्रधर्वेनेद में,्र्रौर [हरिताल का वृन्त] भुग्वेद् में किया है इस ग्रर्थ का यह् भाशग जान पड़ता है कि रोग विशेपों में पन्की विशेवों को रोगी के पास रखने से भी रोग की निदृत्ति होती है।।

## सूक्तम् ₹₹ ॥

१-४ ॥ ग्रोषधिर्द्वसता। ग्रनुष्टुप् व्रन्द्द: ॥
महारोगनाशोपदेशः-महारोग के नाश के लिये उपदेश ॥
नक्ता जुतारयेषधे रामे कृषणे अर्सीकि च। इदं रंजनि रजय्ग किलासं परितं च यत् ॥ १ ॥

रोग जनितं हरिदर्एाम्, सुखहरखागीलं रोगं शारीरिकं हार्दिकं बा । रोपयाए-
 मांसाधुरुजननार्थकियादिकं इति रोपगम, ततः, श्रा + कम कान्तौ-ड ॥ "रोपयां






## 



भाषार्थ-(श्रोप्ये) हे उपाता रखने हारी, ओपधि वृ. (नक्तंजता) यातिम्म उत्पन्न हुई ( ज्रसि) है, जो तू (गामे) रमया कराने हारी (कृम्ये) चित्त को खींचने हारी, (च) श्रैर (अ्रसिकि) निर्व्ध्ध [पूर्य सार वाली] है। (रजनि) हे उत्तम रंग करने हारी ! वू. (ददम्) यह (यव्) जो (किलासम्) रूप का निगाड़ने हारा कुष श्रादि (च) श्रौर (पलितम्) शरोर का घच्चेतपन रोग द्ये [उसकों] (रजय) रंगद्दे ॥ १ ॥

भावार्य-सहैंय उत्चम परीक्तित अ्रोपः्भ से रोगो की निनृत्तिकरे ॥ही श-रात में उस्पम्न हुई भोपधि से यह श्राशय है कि श्रोपधँ, वैलें, जौ, चावल भ्रादि भम्न, भ्रौर कमल भ्रादि रोगनिवर्तक पदार्य, चन्द्रमा की किर लों से पुप्रोकर उत्पन्न होते हैं 11

१-नक्तम्-जाता । नज हियि-क। नजते लः्डां प्राष्नोति श्रस्याम् । यद्वा । नक नाराने-क। नक्कयति नाशयति प्रकाशम् ईति नक्त सत्रिः। जनी प्रादु० भर्मावे-क। राजौ जाता उत्पम्ना। अक्षातरन्मा। झ्रोयचे। ओपो पाको धायतेडस्याम्, भ्रोप + डुधाज् धारएापोप्याग्यो:-कर्म सयध्रिकर चे चा०३। ₹। ह३। इति कि प्रत्ययः। श्रोपध्रय श्रोष्ट् धगन्तीति चा दोषं धयन्तीति बा-निरु० है। श७। श्यस्यर्थ: श्र्रोप्त् शरीरे दहट् रोगजातं धयन्ति विवन्ति नाश्रयन्ति। श्रोपति द्वहके ज्वरादौ पना धयन्ति पिचन्ति रोगिया दाहोपशमनाय। पन्तहये. श्रोपत् + धेट्र पाने-कि। श्रधना दोपां कतपिच्तादिकं धयन्तीति चा। दोप + प्रे््कि। पृपोदरादित्वाद् दलोपः। हे रोगनाशकद्रव्य!। रामे। रमु कीड़ागयम ड़ाच्त् वा-घज्| डाप्। रमते रमयति चेति रामा, हे रमयशीले, रमएकारिणि,



 नज्समासः। हुन्द्सि क्रमिल्येके। वार्तिकम, पा० है। ह। दह। इति 及सिव-

$$
\text { सू० ₹श } 1 \text { मंथमं काएडस् । }
$$

२—इसी प्रकार मनुप्यों को गर्भाधान किया रात्रि में करनी चाहिये ॥
३- प्रोगधि ड्रादि मूर्त्तिमान पद्रर्थ पांच तर्चों से घने हैं तौ भी उनके मिष्न२ य्राकार श्रैर मिम २ गुरा हैं, यह मूल संयोग वियांग किया ईश्वर के श्रधीन है, वस्तुतः मनुष्य के लिये यह कर्म रात्रि अर्थात् श्रंधकार चा जक्षान में है।।

ध-पलग्र रूपी रात्रिंके वीद्छे, पहिते अभ्न आदि पदार्थ उत्पम्न होते हैं फिर मनुप्य अध्रि की खूप्रि छोती से 11 § ॥

$$
\begin{aligned}
& \text { किलासं च पलितं चु निरितो नtशया पृष्त्। } \\
& \text { अश्वा स्चो वंशतां वर्यां : परी शुक्लानि पातय ॥२॥ }
\end{aligned}
$$




भापार्थ-[हे श्रोपधि !] (दतः) एस पुरुप से (किलासम्) रूप विगाइने वाले कुण्ठ श्राहि रोग को (च) श्रौर (पलितम्) शरीर के श्वेतपन (च) श्रौर ( पृप्र् ) विद्वाव् चिन्ह्ह को ( निर्शाश़य ) निरन्तर नाश़ करदे । (खः्वर्शः ) [रोग

 छुप्। रु्जयतीति ग्जनी |द्य सुरुज्जनशीले। रजय। रूज रागे, नकारलोप:

 श्रस्यति क्तिपति विक्हृतं फरोतीति तत् किलासम् $\mid$ वर्यादूपकम् सिध्मम् $\mid$ फुए रोगाद्रिकं। पलितम् 1 फलेरितजल्देश्च प: 1 उ० थ 1 ३४। इति फल भेदने निण्यतौ। च-सतच्त्, फस्त्र पत्वम्। फलति निप्पन्न पकमिच भवतति पलितमू।


## २—किलासस्। म० §। चर्याविकारकरं फुषादिरोगम्। पलितम्।

 म० ? 1 भरीरम्र्रेततारोगम्। निर् 1 निल्न्तरम्। इत: । ग्रस्मात् पुरुपात्। और ( गुक्नानि) [उसके] शवेत चिन्द्रों को ( पगा पानग) द्रू निगगने 11 ? 11

भावार्थ-सहेध्य कीं उत्तम श्रोपशि से रोगी के ज़र्गिर का विगड़ा हुत्रा रूप फिर यथापूंवं सुन्दर रुचिर ज्रोर मनोहग हो जाना है $\|=\|$

असंतं ते प्रलयंन्न असिक्यस्योपध् निशितो नंग्या पृपंन् ॥ ३ ॥



भाषार्घ-(श्रेपध्र) हे श्रोपषि! (ने) तेरा (गलगनम्) लाम (ग्रदितम्) निर्धन्ध वा श्रबंड है, श्रोर (तव) तेरा (श्रास्धानम्। विश्राम ₹्यान (अ्रसिनम्) निर्वन्ध्र है, ( उ्रसिक्री श्रसिस) श्रैर तृ निर्वन्ध्र [ सारनाली ] है, (इनः) इस
 भावार्य-सद्देय विच्चार क.रे कि यह ओ्रोपधि पूर्या लाभयुक्त है यधायोग्य
 वृहन्महत्०। उ० २। च्ड। पुव से के हिंम्ने च—श्रति । निक्रनचिन्हम्।
 श्रा+fिशताम् । प्रविशतां, व्याल्नोत्ता वर्या: ।:। ₹₹ : : 1 सूपम्।
 शेतानि शयेतनि सितानि चिन्हानि। परा+पातय। पत, शिच्। दूरं मेंश्य ॥


 प्रागयां, पातिः,लामः 1 ग्रा-स्यानम् | श्राङ्+ प्डा गतिनिवृत्तीं-ल्युड्यु चिश्राम-

सथान में उन्पन्न हुई है ग्रौर सब श्र्रोंों में सार्युक्त है, ऐसी श्रोषधि के मयोग से रोग निवृध्ति छोती है ॥ ३॥

## 

दूष्यो कृतस्य ब्नहा ख़ा लक्ष्क्र श्रेत्रंनीनशम् ॥8॥ प्रस्थि -जस्स'। किलासंस्य । तुनु-जस्यं। च् । यत् । त्वरचि ।


भापार्थ-( दूप्याक्हतस्य श्रस्थिजस्य तनूजन्य च किलास्स्य यत् श्वेतम् लद्वम त्वचि श्रस्ति तत् ्रहाया श्रहम् श्रनीनशम्-इल्यन्वयः)। ( (ूष्या) दुष्ट्ट क्रिया से (कुनस्य) उत्पन्न हुये, (श्रस्थिजस्य) हड्डी से उत्पन्न हुये (च) और (तनूजस्स) शग़र से निकले हुये (किलासस्य) रूप विगाड़ने हारे, कुष्ट ध्रादि रोग का (गत्) जो ( प्वेतम्) शवेत (लन्दन्म) चिन्ह ( त्वचि) त्वचा पर है [ उसको ] ( घह्मया) वेन्ट विज्ञान से ( ग्रनोनशम्) मेंने नाश कर दिया है ॥ ४ ॥

भावार्य-भारी रोग दो प्रकार के होते हैं एक ( चस्थिज) हड्री से उनपम्न होने चाले ग्रर्थात् भीतरी रोग जो घहन्नच्य के खंडन शौर कुपथ्य भोजन ग्राद्धि के कारखा मज्ञा श्रौर वीर्य के विकार से हो जाते हैं, और दूसरे (तबुज)

स्यानम्। तन । त्वद्दीयम्। प्रसिकी। म० १। श्रबद्धा, सारध्रती। ग्रोषर्च। म० ? । हे गोगनाशकद्रव्य !। श्रन्यत् स्युगमं ब्याख्यातंच।

 धातुविशेष ; कीकसम्। ततः। पंत्वाम्यामजातौ। पा०.३। २। हए। इति जनी
 चर्लानशक्रस्य कुष्ठरोगादिकस्य। तनू-जस्य । तन्वाः शरीयव् ज्ञयते, पूर्वचत् तनू + जनी- ड। शररीरजातस्य । यत् । लद्म । त्वरिच । तनोरनशचचः। उ० २। ६३। इति तन्ड विस्तारे-चिक प्रत्यय्र:, ग्रन भागस्य वकारश्र। बन्यते विस्ती-

शारार से उपन्न डुये वाहिरी रोग जो मलित वागु,मलिन बर,ग्रादि के कार्या होते हैं, इसप्रकाए ( घहलाए) वेदिक क्षान से रोंगों का निद्धान करके उच्चम पर्गीच्तत श्र्रापधियों से रोगियों फो सस्थ करें ॥ \& ॥

इस सूक्त का श्राराय यद्ट है कि जिस प्रकार सहैंग्र रोगों का श्रादि काग्रा जान कर ओपरधि करके रोग निव्दृत्ति करता दे, उसी प्रकार नीतिक्न गाजा नियम पूर्वक दुष्टों का दमन करता है, सेनापति शन्रु के घछार से खणन्नी संता की
 न्तर विध्नो को हटाकर ज्रपना कार्य सिद्य करते हैं।।

## सूक्तम् २४।

१-8 11 ग्रोषधिर्देवता 11 २, ₹, 8 , ग्रनुष्टुप् , २ पंक्ति:, モ×y ग्रक्षराशि ॥

महारोगनाशोपद्देशः:-महारेग के नाश्रा के लिये उपदेश ॥ सुप्र्णों जात: मंथ्रमस्तस्य त्वं प्त्तमीसिथ। तद़स्ड़ी युधा जिता रूपं चंक्रे वन्रुपतौन् ॥१॥



यंते सा त्वक्। यदा । त्वच् संवरल-किष्। त्वचति संवृरोति मेदः शोरितादिकम् सा। शरीरावरगे, चर्मया। दूषया। सर्वधानुभ्य द्वन्न। उ० ४। ई\{₹। इति दुप्प वैरे, दुष्टकर्मराण-रन् । दूपयति भालिनं हिनस्तीति दूपि:, तया दुष्टकिययां घह्नचर्यख्जंडनमद्यादिकुपथ्यसेवनरूपया। कृत्रस्य। उत्वादितस्य। ब्रह्नखा। १। 18 । वेदविक्षानेन । लझ्द्म। सर्वधातुभ्यो मनिन्। उ०४।
 घम् वा। शुक्लवर्शायुक्तम्। ग्रनीनशम् । याश श्रदर्शाने-खिचि सुङि रूपम् । जहं चाशितनानसिम ॥

भाषार्य- ( सुपर्यः ) उत्तम रीति से पालन करने हारा, वा . प्रति पूर्एा परमेश्वर ( प्रथम: ) सब का अादि ( जातः ) परिद्द है। ( तस्य) उस [परमेश्नर ] के ( पित्तम्) पित्त [नल] को, [ हे श्रौषधि 1] ( त्वम्) वुने (ध्रासिध) पाया था। ( तर्) तन ( युपा) संभ्राम्म से ( जिता) जीती हुगी ( आासुरी) असुर [मकाशमय परमेख्वर] की माया [ अक्षा चा घुद्धि] ने ( घनसपतीन्)


भादार्य-पृटि से पहिले बर्तमान परमेब्रर की नित्य शाक्ति से श्रोषधि श्रम्न श्राटि में पोपया सामर्श्य रहता है। वह (श्राष्बुरी) परमेश्वर की शाक्ति (युधा जिता) युद्ध अर्थात् प्रलय के श्रन्धकार के उपरांत प्रकाशित होती है, जैसे श्रहन, श्रौर घास पात अ्रादि का धीज शीत शरर ग्रीष्म छतुग्रों में भूमि के भीतर पंड़ा रहता और हृष्टि का जल पाकर हता होजाता है ॥ १ ॥

श- तु-पर्याः । धप्रवस्यन्यतिम्यो नः। उ० ३। ६। हति खु +प६ पात्तनपूर्यायोः —न। शोभनपालनः, शोभनपूरखःः परमेश्चरः। जातः। घादु-

 इति तादेशः , अपपेरझ्लोपः। अपि श्रतश्यं दयते पालयति सुगुग्पान्, अ्रथना चति नारायति दुर्गुंखान्त तर्त् पिद्तम्। चीर्णम् अध्रधा शरीरस्थधातुविशेपः। तर्पर्यायः तेजः, उद्मा, श्रशिःः। तस्य कर्माशि। "पान्चकं पचते भुक्त" शेपाजिनखलबर्धनमम्।
 ग्रस द्दीवित्रहसागतिकु-लिट्, 1 वं गृहीतथती भ्राप्तधती। तत्। तदा।

 प्रशा-निघ० ३। \& । श्रसुर्स्य दीव्यमानस्य परमेश्वरस्य माया प्शा। युधा।
 जया। वशीकृता रूपम्। १1१191 भाकारम्। सौन्द्वर्य्य म्। वक्त ।



 पहिले [पलग काल में] श्रन्धकार था, ग्रोर यह सब ग्रन्धकार से ठका हुग्रा चिन्दरहित समुन था।

आस्री चंक्र प्रभमदें किलासभेप्जर्मिं किलासनाशंनम्। झ्रनौनशत् किलासं सरूपामकरत् त्वचंम् ॥? ॥
 किलास्पन्नांनम् 1 ग्रनौमशत् 1 किलारुंम् 1 सनरूपाम् । ग्रुकृत् । त्वचंम् ॥२॥

भाषार्य- ( प्रथमा) पथम पकट हुई ( अ्रागुर्रा) प्रकाश्रमय पन्मेप्वर की माया [दुद्द्य वा घ्रान] ने (₹दम्) हस [वस्तु] को ( किलास्सेष्जम्) रूपनाशक महा रोग की आपत्रि और (दद्रम) रस्स [वस्तु] कों हीं ( किलासनाश्नम् ) रूप विगाड़वे चाले महारोग की नाश करने हार्रा (चक्र) वनाया। [उस़ने] [ईग्वर मायाने] (किलासम्) रूप चिगाड़ने वाले मद्रारांग को (अ्रनीनशत्) नाश किया और ( व्वच्त्) त्वच्चा को ( सरूपाम्) स्रुन्पर रूप वाली ( अ्रकरत्) वनादिया ॥ २ ॥
 चनानां सेवकानां पालकान्। वृत्तान्, सृपिपदार्थान्, द्रत्यर्थः 11 \& ॥

२- प्रासुरी । म० १ । पकाशमयपरमेश्चर््य माया प्रत्ता। चक्त। म० १। कृतवती ' ग्रयमा । म० १। आादिभूता । दूम् । पसिद्दम। उषस्थितम्। किलास-भेषजम्। किलासम् १२₹।१ 1 किल + क्रसु छेगऐ-अश्।। भिषजो वैदास्येदमिति भ्र्या निपातनात् पत्वम्य् यद्धा, मेपं भयं रोगं जयतीति जि-ड $1:$ रुपनाशकक्य महारोगस्य भौपध्रम्। किलास-नागनम् । हृत्य-

सावार्य-(ध्रासुरी) भकाश स्वरूप परमेश्वर की श्रकि से पल्लय के पश्चात् अनेक विमों के हटाने पर मनुष्य के खुसदायक पदार्थ उत्पक्ष हुये जिस से पृथिती पर समृद्धि और हुधा भादि रोगों की निवृष्ति हैं।। सरुपा नामे ते माता सरूप्रो नाम ते पिता। सुरुपकृत् ₹वमोबधे सा सरूपमिदं कृंधि॥ ₹॥ स-रूपा। । नामं। ते । मात्ता। स-रूप: । नामं। ते । पिता ।


भाषार्थ-( ओपधे) हे उप्सता रबने दारें चन्न घादि भोषधि (सरूपा) समान गुए धा स्वभाष वाली (नाम) नाम ( ते) तेरी (मांता) माता है, ( सरूप: ) समान गुरा या स्वभाव वाला (नाम) नाम (ते) तेरा (पिता) पिंता है। ( ग्वम् ) तू ( सरूणकृत्) सुन्द्र घा समान गुल करने हारी है, (सा=सा च्वम्) सो तू ( हवम् ) सस [ प्रंग ] को ( सरूपम्) सुन्दर रूप युक्त ( कृधि) कर ॥३॥

स्युटो यहुलम्। पा० ३। ₹। ११३। इति किलास + एश अर्र्शंने-कर्तरि स्युट्। किलासम्य रूपनाग्रकस्य मद्धारोगस्य कुषादिकस्य निवर्तकम्। ग्रनीनशत् । याश्य भदर्शंन-लिन्च्, जुड़। नारायति कम। किलासम् । १। २३।१। वर्यान



₹-स-रूपा। म० २। लमानं रूपं स्वभायो गुयो यस्तः सा। समान-
 म्ना श्रभ्यासे-मनिन् $\mid$ निपाननात् साधुः 1 म्नायते श्रम्यस्यते यत् । पसिद्धा ।
 समानरूप। समानस्वभावः,समानगुखः। पिता। श१२।श। पालको जनकः।


भावार्थ-( ओषधि) ) चुधा रोगादि निवर्तंक वस्तु को फहते हैं जिस से श़ऱीर में उस्याता रहती है, उसकी (माता) प्रकृत चा पृधिनी ग्रौर (पिता) परमेश्वर वा मेघ बा सूर्य्य है जिनके गुए वा स्वभाच सव प्राखियोंके लिये समान हैं + ईश्वर से पेरित पकृति से अधना भूभि और मेध चा सूर्य्य के संयोग से सब पुष्टि दायक औौर रोग नाशक पदार्थ उत्वन्न होने हैं। विवान्त लोग पदारों के गुलों को यधार्थ जान कर नियमपूर्वक उचित भोजन भ्रादि के सेवन भरर यथेचितं उपकार लेने से ग्रपने को और अपने सन्तानों को सूपवान्तर्तर वीर्च्यंवन्व बनावें $\boldsymbol{\eta}$ ३॥

## श्यामा संरूप्ं करेखाी पथिध्या अध्युदूसृंता ।

## इदमू षु प्र संध्य पुनो रूपाणि कल्पय $118 \|$




भाषार्य-( श्यामा) ष्यांपनशीता धा सुखम्पदा, ( सरूपंकरली ) छुन्दरता करने हारी तू ( पृथिन्याः अधि) विल्यात वा बिस्तार्श पृथिवी मे से (उद्नभृता) उसाड़ी गर्ई है । ( ददम उ) इस [ कर्म्म] को ( सु) भल्ली भांति से ( प्रसाधय ) सिद्ध कर, ( पुनः ) और ( रूपारि) [ इस पुरुप] की सुन्दरताओं को ( कह्पय ) पूर्या कर ॥ ४॥

पिति कृति तुक्। पा० ६। $10 \%$ । इति तुक् आगमः। शोभनखूपकरियी। समानगुयाकारियी। त्वस् ग्रोषचे। १1 ₹₹। १। हो रोगनाशकद्धव्य च्वम्। स-रूपम् । सुन्दररूपयुक्तम्। इद्य । रोगदूपितम् श्रद्न्। कृधि ।

 शेंये् गतौ-मक्, टाप्। श्यायति गच्छृति सुखं घामोति सा श्यामा व्यापनरीता। संख्यदा। श्रोषधिः। सरूपम्-करणी। सरूपं कियते श्रनयेति। करणा-



भावार्य-जैसे उत्तम वैद्य उत्तम औौष्धों से रोग को निबृत कर रेगी को सर्चाद्ध पुप फरके श्रानन्दयुक्त करते हैं, इसी प्रकार दूरदर्शी पुछष सबविमों को हटा कर कार्ग्य सिद्दि कर श्रान्द्द भोगते है ॥ ४॥

सुद्नारान्त्तस में कहा है-
"धरि लात विघ्न श्रनेक पैं निरभय न उद्यम तें टरें।
जे पुरुष उत्तम ग्नन्त्त में ते सिद्ध सब कारज करें ॥"
सूक्तम् २थ ॥
 ज्वरादिरोगशान्त्युपदेशः-ज्वर ध्रादि रोग की शान्ति के लिये उपदेश ॥
 नमंगि । तत्र त आहुः परूं ज़नत्रुं स नं: संविद्रान् परि वृडूनंध तक्सन् ॥? ॥

 ज़निन्नंस्। स:। त्रः सम्-विद्यान्। परि । वृड्रिं्ध । त्रक्मन् ॥९॥ फर्त्री। पृथिव्याः । १। २। १। मष्यातायाः विस्तीर्यायावाभूमेः सकाशत्र्। ग्रधि i पंचन्यर्धानुवादी। उत्-सृता। उत् + मृम्-क्र। उत्वाता। उत्पाद्विता। नं इति 1 पादपूरएः। पदपूरास्ते मितान्तरेष्वनर्थका:, कमीमिड्दिति। निरु० १ 1 \& 1 प्र + साधय $\mid$ प + पाध सिद्दी, सिच्च । सिद्धं कुरु, प्रवर्धय । पुन: । ध्रनन्तरम्। पुना रूपारि। रेरि। पा० =1 ३। श8। इति रेफस्य
 रूपायि। सौन्दर्योगि, सास्थ्यलन्त्तयानि। कल्पय i कृषू सामर्थ्यें, खिच् कुपो रे लः । पा० च। २। \&Е। दति लत्वम् । संपादय, पूरय ॥

भाषार्थ-( यद्) जिस सामर्थ्य से ( उ्रन्नः ) च्याप\% श्रन्ति [ ताप ] ने (प्रविश्य) प्वेशे करके ( श्रव:) ब्यापन शील जल को (श्रा श्रद्दहख) तणा दिया रे और (यन्र) जिस [सामर्थ्य] के भ्रागे (धर्मधृत:) मर्यादा के रखनेवाले पुरुगोंगे (नमांसि) प्रनेक प्रकार से नमसकार (अहुरवन्) किया है। (तत्र) उस [सामर्ज्ञ] में ( ते) सेंे ( परमम्) सब से कंचे (जनित्र्मम्) उन्म स्थान को (ग्राइ़:)
 को कप देनेन वाले , ज्वर ! [ज्वर समान पीड़ादेने वाले ईश्वर!] (संनचदान्) [ यह बात ) जानता हुश्रा (नः) हमको ( परि घृब्त्ति) छोड़े दे ॥ १॥

भावार्य-जो परमेश्वर उप्ण समाव ऊनित द्वारा शीतल खभाव जल को तपाता है ग्रर्थात् विरुद्ध समाव वरलों को संयोग वियोग से श्रतुक्यल करके चृहि का धाराए करता है, जिस परमेश्वर से वढ़ कर कोर्म मर्यांदा पालक नहीं। है जो स्वंभुस सब का अ्रध्रिपति है, औौर ज्चर श्रादि रोगों से पापियों को दरड

श-यत् । यस्मात् सामर्थ्यांत् । ग्रनिः । १। ह। २। तेजः पदार्यंविशेष:। श्रीम्ययम्| श्रा। समन्तात्| ग्रप: | १। ह। ३। आद्गुवन्ति यर्राएमिन्ताप: 1 अस्य नित्यं वहुवचनत्वम् सीत्वं च । जलानि । ग्रायान्। "श्राप:" य०१ज २ह। भायाः । शति दयानन्द् सरस्वती। ग्रद्हत् । दह दाहे =सम्तापेलङ। भतपत्। प-विश्य। अन्तर्निगाद्या। यन । समर्थ्ये। ग्रकृ वनन् । कृवि हिंसाकरायो:-लङ। अक्रुर्वन्। धर्म्मधृत:। खर्तिस्तुछुस्रृं०। उ० 319801 इति धृज् धारये -मन् । धरतिलोकान् धियते पुरयात्मभिर्षा स घमेंन्पायः, मर्यादा। ततः। धु्- क्विष्, तुक् श्रागमः। धर्मधारकाः । मर्र्यांदापालकाः पुरुपः। नमांसि । यम पद्वत्वे-अ्रसुन्, भाद्युदाक्तः। नफ्रमाबाल्। तन । सामर्थ्ये। ग्राहुः । घूज् ब्यक्तायां वाचि-लट् मुदन्ति, कथयन्ति । परमम्। आतातेडनुपसर्गे क:। पा० ₹। २। ४। इति पर + मा माने-क। घघानम्। जनिन्नम् । भशित्रादिभ्य दत्रोत्री। उ० ४। ईง३। रति जन जनने, मादु-भर्माने-रत्र प्रत्ययः। जन्मस्थानम्। स: 1 स तवम्। स स्-विद्वान् 1 विदेः शतु
 आन्त। परि-सृङ्टिध । हुजी वर्जने-रुधादित्वात् अम् परिकर्जय, परित्यन।

देता है. उस न्यायी जगदी़्वर का समरखा करते हुये हम पापों से बच कर सदा भानन्द भोग्गें, सब विद्धान लोग उस ई़खर के श्रागे सिर 迈काते है ॥ \& ॥





भाषार्थ- ( यदि ) चाहे तू (अन्चिः ) ज्वाला रूप ( यदि वा) ग्रथषा ( शोचि:) ताप रूप ( श्रसि) है ( यदि वा) श्रध्ना ( ते) तेरा (जनिक्रम्) अन्म स्थान ( शकल्येवि) अंग श्रंग की गति में है। ( हरितस्य) दे पीले रंग के (देव) देने नाले ( हूड्ड) द्वाने की फल (नाम असि) तेरो नाम है. ( स:) सों तू (त्रभम्य) जीचन को कम्टेने वाले ज्वर! [ ज्वर समान पीड़ा देने वाले
 घोदे दे ॥₹॥

भावार्थ-पस् पर्त्रह्न ज्वर घादि रोग से टुष्कर्मियो की नाड़ी भाड़ी को डुः्ब से दया डालता दे जैसे करई फिली को दवाने की कल में दबाने।
 जीवने-मनिन्। हे केष्दू जीवनकारिन्, ज्वर ॥

२—यद्यद्यंभावनायाम्, चेत्। ग्र्रर्चि: । अर्चिशुचिहुस०। उ० ₹।

 च्चलनि कर्मा , निघ० ? 1 १६। तापकरः। गकल्य-दूषि। शकि शान्योनित्।



उस न्यायी जगदीश्वर का स्मरए करते हुये पापों से चच कर सदा धानन्द भोगें ॥ २॥

सागया भाष्य में (हिए करने चाला श्रर्थ किया है।
 स्यार्ध पुत्र: 1 हू ड्नार्वासि हरितस्य देवु स नं:
 यदि । श्रोकः । यदि । वा 1 ग्रिभि-श्रोक:। यदि । वा । राज्र: 1
 दे व । स: 1 नः 1 सस्स्दिद्वान् । यरिं व वुस्धि । त्वक्मन् 1 ₹ $n$ भाषार्थ-(यद्वि) चाहे, त् (शोकः) हदयपीड़क (यद्नि चा) चाहे ( प्रभिशोकः) सर्ष श्रारीर पीक़क है, ( यदि बा) घथा त् ( रास्) तैज वाले ( वरुसास्य) सूर्य वा जल का ( पुत्रः) पुत्र कुप (खसि) दे। (हरितस्य) दे पाले रंग के (देव) देने चाले 1 ( हु.ड़ः) द्राने की कल (नाम शसि) तेरा नाम麦. ( स: ) से कू, (तभमन) हे जीवन को कए देने वाले, ज्चर! [ज्नर समान पाड़ा देने हारे 1] (संविद्धान] [यद्र यात ] जानता हुआा (नः) हम को (परि-

'भावार्य-मानसिक और ज्ञारीरिक पीड़ा, सूर्य्य की ताप वा जल से बत्पस्ष ज्वर, जौर पीलिया आदि रोग, पाप अर्भोत् ईश्वरीय नियम से विरुद्व
स्समूहम् इधतीति शकल्येट्। खंगानां गतौ। जनिन्नम् 1 म०२। जन्मस्थानम्।
 सन्न्रम्| नाम 1 १।२। ₹। पसिद्द:। हरितस्य । हज् हरये-र्रतन्। रोगजंनितस्य पीतव़र्गास्य 0 देव 1 हे घोतक, दातः 1 झन्यद्य। व्याक्यातम्, ноः१ 1
₹—्योक: 1 शुचि :्रोके-कर्तरि घज्| चजोः कुषिएाएयतोः 1 पा० ज। ₹। प्रश । रति कुत्वम् । मनःपीड़कः । श्रभि-श्योक:। सर्वशररीरीड़फः।

आचरण का फल है, रस लिये मनुष्य पुरुपार्ध पूर्वक परमेश्वर के नियमों का पालन करें, और दुए आचचरा होड़ कर सुखी रंद्ँ॥ ३॥
 यो अंन्यद्यु रु'भयद्युरम्येति तुतौयकायु नमै। अस्तु तुकनै 11811

 ग्रस्तु । तक्मनै ॥ ह ॥

भाषार्थ- ( शीनाय ) शीत ( तवमने ) जीवन को कर देनेदारे ज्वर [ज्वर रुप परमेख्वर ] को ( नम: )नमसकार, और ( रूराय) फूर ( शोचिचे) ताप के जपर कों [स्वर करप परमेप्वर को] (नमः) नमरकार ( कुरोमि) में करता हं ( यः) जो ( अन्येयुः) एकान्तरत ज्वर और (उभयद्युः) दो झन्तरा ज्वर ( ग्रीन पति) चद्ता है, [तरमे] [उस ज्यंर कपको मौर] (वतीयकाय) तिजारी


 ज्पत्तः । शन्यद्यद्यास्यानम्-म० २॥

 तक्मने 1 म० १ 1 हुच्हूजीचनकारिये रोगाय, ज्वराय ज्चरसमानाय परमेश्वराय।
 दीर्शग्च । घातकाय, पीड़काग, मूराय। शीचिषे । म० ₹। तापकराय । कृषोगि। कृचि टिंसाकाए़योः। करोम्म। य: । तकमा, ज्वरः। ग्रन्येद्यु:। ग्नण्ययम्व। कान्यस्मिन्दिने, परदिने। उभयद्युः । ग्रव्यथम्। उभयस्मिन् दितीये-

भावार्य-परमेषषर अनेक प्रकार के ज्वर आदि रोग्गों से पापियों को कर्व देता हे, उस के मेंध से भय मान कर हम खोटे कामों से वचकर सदा गगन्त चित्ष भौर भानम्द में मगन्न रूें ॥ ४॥

सूच्तम् २द्ध 1
१--8 11 ₹न्द्रो देखता । गायद्री घन्दः 11 युस्मकरणम् - चुद्ध का पकरण ॥
अणरे ३् ऽसाखस्मद़ स्तु होतिदैवावाओ अस््। अंरे अश्मा यमस्यंथ ॥ ? ॥
 স्रारे। ग्रश्मो। यम् । म्रस्यंच ॥ १ ॥
भाषार्थ-( देवासः) हे विजयी घूर घीरो! (घसी) यद्द ( हतिः) सांग वा बरन्दी ( भस्मव्) दम से (भारे) दूर ( अस्तु) रहे, और (अर्रसमा) पद वहधर ( आरे) दूर (भसत्) रहे ( यम्) जिसे (अस्यथ) तुम कैकते हो ॥धी
भावार्य-युद्ध कुशल सेना पति लोग चकन्यूह, पमन्यूह, मकरव्यूह, कीज्रग्यूह सूनीव्यूह, भ्रादि से अ्रपनी सेना का विन्यास रस प्रकार करें कि



डदनि। घ्रभि-एति। आगम्बाति। तृतीयकाय। के: सम्रसारां च। पा००. । २ । \%\% । हति त्रि-तीयः पूर्ये, संमसारखां चं। स्वार्थे कन् । तृतीयदिने आगच्न्नते॥

 द्रति अघुकू। है विजयिनो महात्मानः सेनापतयः। ग्रसत् । १।२२। २। भवेव्। ग्रशंमा। शराR मेघ:, अान्युधनृष्टिः। पाषाणः। यम् । अश्मानम। ग्रस्यथः


सख़्बुसावान्मम्यंमसतु रुाति: सखेन्द्रो भरंग। संबता बिन्तरोधा: ॥२॥
 भग: । सुविता । चिन-रोधा: ॥ २ ॥

भापार्य--(भ्रीजी) बद (गातिः) दान शील राजा (श्रस्मभ्गम्) हमारे लिये ( सखा) मिन्र ( ग्रन्तु ) होने, (मगः) सव का सेननीय, ( सघिता) लांको को चनाने चाले न्तूर्श कं समान प्रापी, ( चिद्राधाः) सद्युत धन युक्त (एन्वःः) बसे़े पेश्यर्यं घाला ( सखा) मिं्र (घस्तु) होवे ॥ २ ॥

भावार्य-राजा ख्रपनी 女्रा, सेना. भ्रीर कर्म चारियों पर सदा उदार्रचिक्त रहे खीर सूर्यं के ममान मदा प्रतपी श्रोंर फेश्न्यंश्राली और महाधनी होकर सब का हितभारी घने और सव की उग्ननि से श्रपनी उक्षति फरे ॥ २ ॥

यूं न: मघतो नपान् मरूत् सूर्यंत्वसः।
शामे घच्छाथ समथ: ॥ ३ ॥



भापार्थ-( मयत:) पे [ग्रपने] मक के (नामू ) न गिराने दारे राजन् !


२—सखा। ?२०ाष। घद्यत्, मिश्रम्। रातिः। किच्ती च संकायम्।



 राधा: 1 चित्र + राध संसिद्धी-ध्रघुन्। राध घति धननाम रान्धुपन्त्यनेनेति पाशकः-मिघ० । । विचित्रधनयुक्तः, ग्रन्नुत्षनः ॥

## ( १३०)

धूर्वीर महात्माध्रो! (यूयम) तुम सव (नः) ह्रमारे लिये (समधः) बहुत्त विस्तीर्गा ( शर्म ) सुख्न चा शारा (यच्छ्राथ) द्वान करो॥ ३॥

भावार्य-अपने भक्कों की रक्षा फरने द्वारा गाजा न्र्रौर मदामतापापी धर्मपुरंधर धूरवीर मन्त्री आद्यि मिल फर पजा की सर्वथा रक्षा करके अपने गर्या में रफ्स़ं ॥ ₹ ॥

टिटपयी- श्रजमेर वैदिक यन्त्रालय ज्रौर बंनर्न गवर्नमेन्ट्ट के पुस्तथ के संहिता पाठ में ( समधा:) पाठ प्रगुद्ध दीखता है, स।यखा भाण्य औरंर चंचई के सेवकलाल कृष्यादास शोधित पुस्तक का ( सपथ: ) पाठ गुद्रं जान कर हमने यदां पर लिया है ॥

##  मयस्तोकेअ्यंस्टधि ॥8॥

 कुधि 118 ॥

भाषार्य-( सुपूद्न ) तुम सव [ हमें ] श्रंगीकार करो, श्रौर (मृडत) छुर्बी करो, [ हे राजन l] तू (नः) हमारे ( तनूक्यः) छारीरों को (मृटय)
 सेघकस। भक्रान्।द्वितीयायां बहुचचनं वा। नपात् । ११३। २।न पोत्यतीति । हे अपातनशील राजनं।। मरूतः। १। २०। १। मारयन्ति शन्नून्त् ते।
 रएमिव संवराां येपां ते। सूर्यसमानतेजरकाः। गर्म। १२२०३। सुस्रम्, शरसाम्| यच्छाय। द्रा् दाने-लेट्। पयच्छुत, दत्त। स-पयः। सद + पध स्यातौ श्रसुन.। प्रथसा सहितं, सविस्तारम् II.

8-सुसूद्त ।. पूद भ्राश्रुतिहल्योः। निरासे च। आध्रुतिरकीकारः। इति


सुख्य दे श्रौर ( तोकेम्यः) चालकों को ( मयः) श्रानन्द्द (कृधि) कर ॥४॥ भावार्य-महापतापी राजा श्रैर खुयोग्य कर्मंचारी मिल कर सव् घजा श्राँ उनका सन्तानों की उच्चम शिन्ता श्राद्टि से उघ्नति फरें और सुख पहुंचाते रह゙ ॥४॥

## सूक्तम् २9॥

१-a ॥ मजापनिर्देवता । १ पंक्ति: $\varepsilon \times \frac{\text { १, २—४ ग्रनुष्टुप् ॥ }}{}$
शुद्रपक्र राम्- चुद्ध का अकरणा ॥

 घायो: पंरिप्न्थन्य: ॥? ॥

 पिर-पन्थिने: ॥१॥



 (श्रम्वयोः ) घुरा चंतने वाले, (परिपन्थिनः) उत्ले शाचर्या नाले शानु की




१-म्रमू: । परिद्धियमानाः , ताः। पारे। पार फर्मसमाप्ती-पचाधच्,


 पर ऐसी खड़ी होने, जैसे सर्पिएयी चा थाधिनी माता के गर्भ से निफल फर बहुत से उपद्धव फैलाती है, तव युद्र कुराल सेनापति शनु सेना फी गुम फगर चेएाओं का मर्म समभ फर रेसी हल चल मचा दे कि शान्यु की दोनॉ $s$ खांधे ददय की हौर मस्तक की मुंदु जावें और्रौर चए घवर्राकर दार मान लेग्या ? ॥


विषू'च्येतु कृन्तुती पिनॉकमिवृ चिभ्भंती।





 पिद्भिद्यादिभ्योऽड्, पा० ३। ₹ं ₹०४। दति जन-प्, घयोहानी-शङ, , टाप्।

 जीरांतांम् पति जरायु:, गर्भवेप्रनचर्म । निर्गता जरायो:, गर्भवेप्रनात् या:
 सेनानाम्। जरायु-भि: 1 पूर्ववर्, जरा + इए-झुए। 1 गर्भवेप्टनेः। गुमकपट-
 ब्यातौ-विस। यदा, श्रन्तु व्याप्तो-इन्, ततो खंप्। छान्द्रं कग्रम् पूर्वंवत् स्वरितः। श्रन्तिरी , उभे मान्नसिकमास्त्रकनेनें। ड्रीिध्ययार्मास। स्येज्

 परहिंसनमिच्कुताति यघायुः। श्रानण्चनारियः। पापात्मनः। परि-पच्यिनः।



विषू'ची। एनु 1 हुन्तुती। पिनोकम्-इव । विभ्रंती।


भाषार्थ- ( पिनाकम रव ) त्रिश्रू सा ( विघ्रती ) उठाये हुये ( ซृत्तती) काटती हुर्य [दमारी सेना] ( विभून्री) सद श्रोंर फैल कर ( पतु ) चले । और (पुनर्भुवा:) फिर ब्हड कर आयी हुयी [ श्राम्यु सेना] का (मन:) मन ( विप्यक्) त्धर उधर उड़ाऊ [ हो जावे] ( ग्रघायवः) चुरा घीतने घाले शमुु लोग्र ( ग्रममृद्रःः निर्धन हो जाने ॥ २॥

भापार्य-जेसे चतुर सेनापति भ्या शुस्र्र चली श्रपनी साइसी सेना
 फरके भगा देता है जिससे बह लोग्र फिर न तो परक्र हो सकते और न धन जंश्ड सकते हैं. पेंसे ही बुंकिमान्न मनुण्य कुगार्ग गामिनी द्रन्द्रियों को वश मे करके सुमार्ग में चलान̈ं श्रोर यानन्द्व भांजें॥ २॥
 न बुलव: समंरकन् नार्भ का अभि दौध्रुप: । वे गोरहगो इचामितोऽसंमृद्धा अघायवं: ॥ ३ ॥
 गच्द्धक। कृन्तती। हातां छेतनेन-शातृ। तुदादित्वात् शः $i$ शे मुषादीनाम्। पा० ज ः ₹ 1481 हीत तुम्, ततो खीप्। हिन्द्यती, मिन्दनी शान्रुसेना। पिना-


 नानामुग्रम्, अन्वस्रित्रम् $\mid$ पुन:-भुवा: 1 पुनः + मू सत्तायाम्-किप्।

 विन्तया: रग्रघ:॥



भाषार्थ-( न) न तो (वहनः) घहुन से शन्रु (समशकन्) समर्थ हुगे ( न ) और न ( श्रमंकाः ) चह निर्वल हो जाने पर ( ग्राभद्राप्युः) कुन्द साहस कर सके, ( वेयोः ) वांस के ( श्रहाः) मालपुप्रों फे (दव) समान


भावार्य-राजा दुराचारी दुपों को पेसा चश में करे कि बद एक्र न हो सके और न सता सकॅ, ओौर जैसे नांरस सूखे बांस उ्रानद तुला का भोजन पुपिदायक नहीं होता, इसी प्रकार सर्चथा निर्बल कर दिथे जानें। इर्सी प्रफार मनुष्य श्रात्म शित्त्रा करें ॥ ३॥
 ₹थान में [ उद्ना: ] है ॥

## प्रेतं पादौ प्र सफ़ु'रत्ं वहंतं पृल्ञतो गुहान्। इन्द्राण्यैतु प्रथ्रमाजीतामुंपिता पुरश: 118 ॥

३—वहवः । लद्धियंंश्रोर्नलोपश्य। ड० १। २ह। इतियदि वृर्दी-कु. नस्य लोपः 1 विपुलाः, हस्त्रश्वर्रथपद्वत्यियुक्ताः रग्रव। सम् 1 सम्यक्, भल्पमपीत्यर्थः। ग्रश्रक््। शक्त शक्ती-ब्लुख्। जतुं शक्ता धभूपन्न । ग्रर्भकाः।
 ब्यलपस्य। इति यास्कः-निर००। २०। अल्पा: निर्घलाः। ग्रनि। अामिमु. स्येन । दाधृषु। धुषु संहतौ, हिंसे, भागल्म्ये-लिट्। दीर्घः। धृष्याः घगलमा
 शु। वीभावो गुखाभ्य। घंशकाएडस्य नीरसतृखास्य हत्यर्थः। ग्रद्ग्गाः 1 गत्
 उाशाः। ग्रभितः। सर्वतः। अन्यद्य व्यास्यातम् । म० २॥

 भाषार्य- (पादौं) हे हमारे दोनों पांव (पे तम् ) आ्रागे चढ़ो, (मस्फुरतम् ) फुरती फरे जाओो , ( पृातः ) तृप्त फरने वाले ( गृहानू) कुदुम्वियों के पास [ हमे ] (वहतम) पहुंचाइ्रो। ( पथमा) अ्रपूर्व वा विस्यात (श्रजीता=ध्रजिता)
 महा सम्पच्चि ( पुखः ) [ हमारे] आगे धागे ( पतु) चले ॥ ४॥

भावार्य-?, महा प्रतापी श्रु बीर पुरुषार्थी राजाविजय करके श्रौर बहुत धन प्राप्त करके सावधान होकर श्रपने घर को लौटे, औौर श्रपने मिन्नों में श्रनेके प्रकार से उम्नति करके सुख भोग करे।।
₹—जितेन्द्दिय पुरुष झात्मस्थ परमेश्वर के दर्शान से परोषकार करके सुख्व भ्वात्त करे ॥ ४॥

## 

इस मन्न्र में (इन्द्राली ) इन्द्र सुर्यं वा वायु की शाकि औौर (वरुगानी) वरुए जल की शक्ति ऐेसा शर्थर्थ धीमद्द दयानन्द् भाण में है॥

8-म + इतम् । इए गतौ—लोट्। युंवां पकरनेया गच्छ़तम 1 पादौं। हे मम पाद्दौ। स्फुरतम्। स्फुर स्फुतीं, चलने च-लोट्। शीधं चलतम्। वहतम्। वह प्रापयो-लोट्, द्विकर्मकः। श्यस्मान प्रापयतम्। पृरातः। पृया

 प्रति। इन्द्रारी । इन्द्रायीन्द्रस्य पत्नी-निर०० ११। ३०। इन्द्रस्य विभूतिः-
 ङीप् आ्रानुक्च। इन्द्रूस्य ऐश्र्वर्यशालिनः पती पालयिन्नी शाकिः। महासमृद्दि:
 प्रष्याता, उत्कृष्त। श्रजीता । जि-क । सांहितिको दोर्घः। श्रनिर्जिता, ग्रवराभूता । ग्रमुषिता । मुष बधे , बुरठने-क । घ्मनपद्दता। पुरः । पुरस्तार्| अंस्माकम् चमे ॥।

## सूक्तम् २Е ॥

 युस्दम्रकरगाम्-युग्रुए का मकरण 11




 मिग्रने घाला ( देव: ) विजर्या ( घ्रनिनः) श्रनिन स्त सेनापति ( हाराधिनः) डुमुसे फपटी, ( यातुधानान्) पीड़ा देने बाले ( किम्मिद्दिन:) गद परा है यद फ्या है ऐेसा करने चाले छुली सून्तनो वा लंगत्रों को (घग द्धन् ) मिटाकर मरम फरता हुग्रा (उप) छमारे सर्माप ( $\bar{x}$-क्षगात्) सा परुंन्चा है ॥ : ॥

भावार्थ—जय सेनापति खश्नि रुप होकर शतमीं [तोप। भुग्रांी
 तब राज्य में शान्ति रहती है ॥ १॥


 $121=1$ हति रच्तः + हन-फिप्। हिंसकानां रन्ता। झ्रभीय-चातन: ।
 धर्थीवं टुः्बम् । चनयतिर्नाशनेनिर०० छ। ३०। दुःमानां नाइणिता। ग्रप+दहन् । दह-शत्। संतापयन्, 1 मरमसात् कुर्षन्। दूयावि्न: । दूयं वाचिकं माध्रुयं मानसिकं दिंसनं च येग्रमस्तीति। बटुलं द्दन्दसि 11 पा० 41 २। २२२ । इति हय-विनिम्रन्ययः 1 दीर्घश्न । म:याबिनः। यातु-धानान्।
 सूचक्षान् ॥

प्रतीच्चौ：कृष्यार्न्नने सं देह यतनुधाँयं：॥ २ ॥
 प्रतीचौ：। कुष्पा－वर्त्तने । सम् । दु्ड । यात्बु－ध्रान्यं：॥ २ ॥

भाषार्य－（देच）हे विजयी सेतापति（यातुधानान ）डु：खद्वायी और कारा （ किसीदिनः）क्या क्या करने दारे छुली सूच्वकों को（ परति）एक पक करके （ प्रतिद्द）जलाने।（ कुग्रावर्तने ）हे धूंश्रा धाड़ मार्गवाले ग्रणिन रूप सेनापति
 शम्नु सेनाभ्रों को（सम् द巨）चारों श्रोर से भस्म करदे॥ २॥

भावार्य－युद्धकुराल सेनापति अपने घात₹्थानो से तोप तुपक धादि द्वारा घंतित के समान धुख्रां धाड़ करता हुआ श्नुश्रों के सुप्तियाओं और सेनादलॉं को च्याकुल करके भर्म कर देवे 11 २

सामया भाष्य में（ कृष्यानर्तंने ）के स्थान में［ कृष्बचर्तमने］पद और उस का ऊर्थ［ हे क्रम्पावर्तमन्］है 11

## या शूराप्र शपंनेन याघं सूईमादुधे।

## या संस्य हर्रणाय जातमी⿳亠二口欠彡 भे तोकमंत्रु सा ॥ः

२—प्रति । पतिमुप्रम्। घट्येक्रम्। दह। मस्मीकुरह，यातु－धानान् । म० १ 1 मीड़न्दातॄ，रान्नरन्। देव 1 म०१।हे विजयशील！ 1 किमीदिनः 1

 प्रतिफुलं गच्छन्तीः। कृष्या－वर्तने। घृतेश्च। उ०२। १०६। रति वृतु वर्तने－ च्रनि 1 कृष्या कृप्याधर्शा भतमी भुगुग्ड्याद्विम्पारितथूपेन घर्तनिः चर्ति： पन्थाः यस्य सः，अन्निर्धा। हे कृष्यामार्ग，श्रान्निरूपसेनापते।．सम् । सम्यक्， सर्वधा। धातु－धान्यः। पुंयोगादाष्यायम्। पा० 8। १। ४ट। हति यातु－ धान－छीष्，शासः स्थाने नुन्द्सि जस् $\mid$ यरि कृते ख्वरितः। यातुधानीः पीक़ा－ दायिनीः गा गुसेसेनःः ॥



भाबार्य-(या) जिस [सनुसेता] ने (शपनेता) गाप [अनचन] सें (ग刀ाग) कोसा है श्रैर (या) जिस ने (च्रघम्) दुःख की ( मूरम्) मूल को ( यावंत्र) ग्राकर जमाया हे। श्रोर (या) जिस ने ( रस्स) रसके ( दग्गार्य) हैग्गा के लिये (जातम्) [हमरें] समूद फो ( आारेमे) दाभ लगाग्वा है, ( सा) वद [रानुसेना] (तोकम्) श्रपनी वढ़ती चा सन्तान फो ( अनु) गालेने ॥ ₹॥

भावार्य-रा क्षेत्रमें जव शम्नु सेना कोलादल मचार्ती, धावा मारनी और बूट ससोट करती भ्रागे चढ़ती आवे, तो शुद्धुश्ल सेनापति ग़नुग्रों में भेद डाल दे कि वह लोग भापस में लड़ मरँ भौर अपने सन्तान भर्धांत् दितकारियों का ही नाश फरदें ॥ ₹ ॥

$$
\text { सायए भाष्य में ( ज्राद्धे ) के ₹थान में [आद्दें] पाठ है। } 1
$$

 श्रनिएकथनं कृतवती। घपनेन । ग्रप श्राकोशो-फरले ल्युट्ड। श्राफंशोन,

 किष्। राल् लोपः 1 पा० ह। ४। ₹र। इति छकारलोष:। मृर्धांकरम्। यढ़ा। मूल, पतिप्टयाम्, रोपथे-कु, लस्य रकाशः। मूलम्। पतिधाम्। ग्रधं सूर्म । डःखकरं मूलं शराराम्। ग्रा-दर्धे। श्राङ्+ डुभाज् धार्यापोपसायोः, दाने च-लिट्। परि जग्राइ। रसस्य। रस श्रास्वादे-पचाघच्। सारस्य , बल़स्य, धनस्य , श्रानल्द्य्य । हर्याय। अप्दर्खाय , नाश़ाय । जातन् । जनी
 स्पर्शे-लिए्, लस्य रकारः। ग्रालेने , स्पृप्यती । तोनम् । १। ₹२। ₹। वृद्धिफरं। सन्तानम्। ग्रत्तु। अन्कयतु नाशयन्तु। सा। ग्रम्नुसेना।

पुत्रमंत्रु यातुधानी: स्वसरस्तुत नपत्यंस्। अधो मिथो विके श्यो $\mathfrak{z}^{\prime}$ वि छंतां यातुधान्यो ${ }^{\prime}$ वि टंह्यनतामझाय्य: 11811

 वि । तुहच न्त्राज् । श्रुडा श्ये: 1181

भाषार्य-( यनुुधानी: $=0$-नी ) दुःख्ब दायिनी, [शननुत्रेना] ( पुत्रम्) [ [ुपने] पुन्न को, (खसार्म) भलीं भांति काम पूरा करने हारी बहिन को (उत) श्रौर ( नव्व्यम्=कहपीम्) नातिनी चा धेवती को (श्रनु) खालेने अर्भाव्य न区 करें । (अध्र) श्रोर (विक्रेश्य:) केश विखेंरे हुये वह सब [सेताय̈] (मिथ:)्रापस में ( विमताम्) मर मिंटे ध्रैर (अराल्यं) दान अर्थात् कर न देने हारी (यातुधान्य:) डुः प पहुंचाने हारी [गानु प्रजायँ] (वितूह्यन्तम् ) विचिध पकार के डुःख्ब उठानें $118 \|$

भावार्थ-चतुर से नापति राजा श्रपनी घुद्धि चल से दुए श़्रुसेना में हल्नघल मचाहे कि चह सव घचराकर भ्रापस में कट मर कर एक दूसरे को
 देकर वश्र में कर लेंे ॥ ॥ ¿ ॥

४-पुन्नस् । १। २१|\%| खणुतम । यानु-धानो: । म० २। पथमैकघचनं छुन्द्दस्ति यथा भी:। यानुधानी, डुःख्लमदा, शग्रुसेना। स्वसारस्।

 छोतृ० उ० २। हु। इति न + पत श्रघोगमने-तृच्। 17 पतनि बंशो यस्मात्त् स




## ( 980 )

ग्रयर्ववेद्वभाष्ये
स्रि रे
 साया भाष्य में ( यातुप्रानी) चिक्गर्ग रहित च्याक्यात है चह ( घत्तु) किगा के संबन्ध में ठीक हें।I

इति पशन्नमोडन्नुवाج: ॥

## अथ घष्ठोड्नुवाकः ॥


सूक्तम् २टं ।

१-華 11 अह्नपस्पतिर्देवता 1 प्रनुप्टुप् द्वन्दः ॥




 भाषार्य-(येन) जिस ( श्रमिद्वंन) चिजय करने चाले, (मितिसा) मरिय से [ प्रशंस्सीय सामर्ध्य चा धन से ] (₹न्द्रः) बड़े पेश्वर्म चाला पुख्ष
अंनुन्, पृपोदरादित्वात् हखः। ज्रन्योड्न्यम् परत्परम्। वि-केरय:। सात्रु-
 परस्परताडने न चि 1 विचिध्य्। घतास् 1 हन हिंसागत्यो:-लोशि बदु घंचने । हन्यन्ताम्। प्रियन्तम्|म्| यातुधान्यः 1 म० १ 1 पीड़ामद्तः राजु सेनाः। तृहचन्ताम् 1 तृँ हिंसागयम्-फर्मर्या लोट्। हिंच्यन्ताम्। झ्रराय्य:। रा दाने-घन्ं गुक ग्रागम:, डीप्। श्रदन्नरीलाः प्रजाः ॥
 ग्रभि + चृतु वर्तने भवने-धज् न्नुन्द्संो दीर्मि:। घभिघतंते अभिभवति घघून्त
( चभि) सर्वया ( वनृं्न) बढ़ा धा। ( तेन) उसी से, (घझ्षलाख्पते) हे वेद
 रज्या भोगने के लिये ( श्रभि) सन ज्ञार से ( वर्धय ) तू बढ़ा ॥ १॥

भावार्थ-जिस पकार दम से पदिले मनुण्त उत्तम सामर्ध्र श्रोर धन को
 सामर्थ्य श्रैर उपकार का विचार करके हम लोग पूर्य पुछपार्ध के साथ (मलिा) चिलाधन श्रैंर तुवयां आयदि धन ही पापि से सर्वदा उध्धति करके राज्य का पालन्न फलें 11 ? 11
 हैं। जँसे ( मीयेना) के चधान में [ दविपा] पद है, एत्यादि ॥

## 




 और ( (न, : ) जो (न:) हमारी ( अर्रात्तर:) कर न दे़े हारी पजायें हैं,










[ उनको] ( श्रभि) सर्वश्या ( श्रभिवृल्य) जीतफर ( पतन्यन्तमू) सेना चढ़ा कर लाने वाले शान्ठु को [ ग्रौर उस पुरुप को] (य:) जो (नः) हम से

 दोनों प्रकार के शानुण्यों को यथा योग्य दंड देकर घार्ग में रभ्ने 11 : 11
 चार्य ने भी भ्रद्रानरील प्रजा किया है। ॥

अभि त्वी देव: संविताभि से।मो अवीचृधत् ।
अभिन त्वा विर्व† भुतान्यंजो习तों यायासंसि॥ ₹॥



भापार्थ-[ [हे परमेश्वर1] ( देवः) मकाश्यय (सधिता) लोकों के घलाने छारे, सूर्य्य ज्रैर (सोम:) अंमृत देने वाले, चन्द्वमा नें ( त्वा) तेरी

२- प्रभि-वृत्य। अ्रभि + चृतु-ल्यप्। अभिभूय, पराजिल । स-
 या: । ताः याः । प्ररातयः। १। २। २। अन्ननर्शीलःः पजाः। रति साय-

 पयच्-शात् | पृतनाः सेना आत्मानमिच्द्धन्तं युयुन्सुम्। य:= तम् चः। न:।
 इति चचचि दुप शान्द्स्य दुरस् भावो निपात्यते । दुप्टीयति दुष्टम्। ग्रनिष्टं कर्तुंमिच्छ्धति॥
₹- प्रभि । अभितः सर्वंतः।त्वा। ख्वाम् घहलास्पतिम्। देखः। प्रकाशमयः। सविता। १। ₹Г।२। सूर्यः। सोस:। १। ह। २। सचति ज्रमृ.
( प्रभि प्रभि ) सच पंकार से ( श्रवंवृध्रत्) चड़ाई की है। और ( विश्ना) सब (भूतानि) स सणि फे पद्रां्यों ने (त्वा) तेरी (ग्रमि) सa प्रकार [बड़ाई की हैं,] ( यथा) क्यों कि त् (अभिवर्तः ) [श्गुम्यों का ] द्वाने धाला (ग्रससि) है ॥३॥ भावार्घ-च्द्यम से सूद्रम और स्थूल से स्थूल पदार्थों की रचना श्रौर डपकार से उस परमेश्नर की महिमा दीख पड़ती है, उसी श्रन्तर्यामी के दिये हुये घात्मवल से श्र बार पुरुप राभूभि में रान्तसों को जीत कर राज्य में यान्ति फैलाते पें ॥ ३ ॥
अभीवर्तो प्रेभिभुव: संपत्नक्षयंणो मुणि: ।
इाप्ट्नाय मह्यं बध्यतां सपतैभ्य: पराभुवै॥ ॥॥



भाषार्थ- (श्रमिघर्व:) श्रन्तुण्यों का जीतने पाला, त्रीर (श्रभिभवः) हराने चला, श्रोर ( सपन्नत्तनयः ) प्रतिपद्तियों का नाश फरने घाला ( मडिःः) मडित


तम्। चन्ट्:। ग्रवीवृधत् ।घुधुदृद्धी, डिाच-लुड्। घर्धितनान्, अस्तावीत्
 भूतानि 1 पाखिजातानि, चराचराट्मकानि घस्तून, तच्चानि। ग्रभिवर्त:-।

 मवसि II

घ- प्रभिवर्त: । म० १। जयशीलः । ग्रभिभवः । अभि + भू-श्रप्



## ("१8*) <br> ग्रथर्वधेदमंत्ये । <br> 

राज्य की चृद्दि के लिये और (सपत्नंभ्र:) वैरियों को (पराभुनें) द्वनाने के लिये ( वध्यताम ) घांधा जावे ॥ \& ॥

भावार्य- ताज्य लद्मी का प्रभान्न जताने के लिये राजा गर्शा गत्न घादि को धारखा करके श्रपना सामर्थ्य बढ़ाचे औ्रौर राज सभा में राज सिंदारासन पर विग्जे कि जिससे शम्यु दल भयभीत होकर श्रासागकारी वने रते श्रौर राज्य में पश्श्वर्य की सद्वा चृदि होंजे $\|\&\|$

उद्सौ सूर्ये अगादुदिदं मम कं बचं: ।
यथाहं शंन्रुहोऽसन्यसपत: संपत्ना ॥ प॥



भाषार्थ-(अ्रसौ) वह (सूर्य:) लोकों का चलाने हारा सूर्य (उत् ग्रगात्) उदय हुश्रा है और ( इदम्) यह (मामकम्) मेरा (चच:) बन्नन ( उत्=्रन्


म० १। रन्नम । पशस्तं समर्थ्यम्। राष्ट्राय । म० १। राज्यवर्धनाय। महचम्। मदर्धम्। बध्यतास्तर । घन्ध बन्धने, कर्मरा लोग्। धार्यतम्। सपन्नेभ्य:। शन्नुम्यः। परानुवे । परा + भू-मावे किप्। पराभवनाय ॥
 लोकानां मेरकः। अव्वित्यः, राज्यलन्मीरूपः। उत्= उत्थ अगात्व। दइन्। घद्दयमाएां बचनम्। माभकम्। तस्येद्यम्। पा०४। ₹। श२०। रति सस्मद्
 वच:। बच कथने-अस्तुन्। वाक्यम् वच्चनम् । यथा। येन कारऐोन ।
 हिंसागत्यो:-डपत्ययः। शान्रूयां हन्ता। ग्रसनि । घस सत्तायां-लोट्। भहं

म़ारने बाला, और ( सपक्ञहा) रिपु दल का नाश करने नाला होफर ( श्रसपनः ) शान्डु रहित ( श्रसनिन ) रह्ह \| $\psi \|$

सावार्य-राजा राज सिंहासन पर विराज कर राजघोपश्या फरे कि जिस प्रअार पृधिनी पर सूर्य प्रकाशित है उसी भकार से यह राज घोपगार [ ढंढारा] प्रकाशित की जाती है कि राज्य में कोई उपद्वन न मचाने, और न अराजफता फैलावे ॥ $4 \|$

इस मन्त्र का पूर्वार्ध छृ० ?०। १पह।?। का पूर्वर्त्र है वदां (चच:) के स्थान में (भगः) हें॥

## स्पृॅन्नक्ष्यंणो त्टपामिरोष्ट्रो विषास्तहै।

चथाहमे पां बीरायाँ व्विराजोनि जनंस्य ध ॥ ६॥



भाषार्थ-(यधा) जिस से कि ( समत्नन्त्रगयाः ) शतुत्रो का नाश करने वाला ( दृपा) पेश्यर्य चाला ( विपासहिः) सदा निजय चाला ( ज्ञाम ) में
 श्रौर ( जनस्य ) लोकों फा ( चिराजानि) राजा रहं ॥ ६॥

भधानि। प्र्पनपन्नः । म० २। शम्रुरहितः। सपन्नहा। किप्च। पा० ३।.२।. जद । हति सपन्त + हतन-किष्। रिपुहन्ता।।

 म० : 1 ग्रमिगतराज्यः। प्राप्तराज्त:। वि पासहिः। सहिवहिचलिपतिभ्यो
 आयंगोपयलेपौ। चिंन्निधं पुनः पुनः परेषां सोढा, श्रिभविता। एषास्। उपस्धितनानाम्। दीराएाम्। बोर विकान्तो-पचल्धच् 1 विक्तान्तारां, श्या-


भावार्थ-राजा सिंहासन पर निराज कर राजधोपया करते हुये श्रून्वीर योदापां और विछान्त जनों का सत्कार और मान करके शासन करें 11 ६॥

मून्त्रम् ₹० ॥
श-ه ॥ विशबेदेवा देवता: 1 निष्टुप् घन्द्द: ॥ राजसूययक्षोपदेशः-राज तिलक यक्ष के उपदेशः ॥
विश्वे देवा वसंवो रक्षेते ममुताढ़ित्यां जागत यूयमुरिमन् । मेमं सनीभिकुत बान्यन पौरुंषेयो व्धो य: ॥१॥

 वा । ग्रुन्य-नीभि: 1 मा । ड्नम् । म्र। झ्रुप्रत् 1 पौरुषेयः । वृधः । यः 11 १ ॥

भाषार्य-( वस्तः ) है श्रेश ( विश्वे ) स्य (देवाः ) पकाशमान महात्साओ। ( हमम्) इस पुरुष की ( रक्षत ) रत्का करो, ( उत्व) श्रैर (अ्रान्दिल्या:) , हो सूर्ं समान तेज चाले विद्दानो ! (यूयम ) तुम ( उ्रस्मिन्र) इस राजा के विषय में (जागृत) जागते रहो। (सनाभिः) उपने घन्धु का, ( जत वा.)

शासिता भवानि। जनस्य। जनी प्रादुर्भावे-श्रच् । अर्धांगर्थद्येपां कर्मखि। पा० २। ₹। पर। एति पही । लोकस्य, पालिजातन्य।।
 सयितारः। प्रशस्ताः भ्षेष्टाः। इक्षत । पालयत। इसस् । माम् राजानम्। श्रादित्याः । १। ह। १ i विद्यादिशुभगुयानां रसर्य श्रादातारो ग्रहीतारः। प्रथना धादित्यवत् त्रेजस्वितः महाविद्धांसः। जागृत। जागृ निन्द्राजयेंलोंट। मधुद्धा रक्षार्थम् अ्रवहिताः संनेंद्धा भवत। मा । निषेधे। सननाभिः।

अथवा ( श्रन्यनाभि:) श्रन्न्धु का, ग्रथवा ( पौरुषेयः) किसी और पुरुष का किया हुप्रा, ( यः) जो (वधः) वध का यत्न है [ वह ] (इमम्) इस ( इमम्) इस पुरुप को ( मा मा) करी न ( पापत्) पहुंच सके॥ १॥

भावार्थ-राजा श्रपने सुपरीच्क्तित न्याय, मन्न्री ध्रौर युद्व मन्न्री। धादि कर्मचारी श्रवीरों को रज्य की रक्षा के लिये सदा चेतन्य करता रहे कि कोईं सजाती वा स्वद्वेशी वा विदेशी पुरुप प्रजा में श्रराजकता न फैलावे॥ ३॥

> ये वे देवा: पितरी ये चे पुन्रा: सचैतसी मे शृणुते दमुऊ्कम् 1 सवैअ्यो व्: परि दटास्ये तं सवस्त्येनं ज़रस वहाथ ॥ २ ॥

 एतम्। स्वस्ति । एन्नस्त ज़रसे। वुहाय ॥ २॥

भापार्भ-( देचाः ) हे विजयी देचताश्रो! श्रैर ( ये ) जो (वः ) नुन्हारे ( पितर:) पित्तुगया (च) शरर ( ये) जो (पुत्राः ) पुत्रगणा हैं, चह तुम सब ( सचेतसः ) सानधान हो कर (मे) मेंरे (द्ध्दम्) इस ( उक्तम्) बचन को.
 नेन खकीयेन संबद्ध:। स्नजातिकृतो वधः। श्रन्य-नाभि:। श्रन्येन संबन्द:।


 हनजम्। हिंसनपयोगः ॥
 यान्मजा: । छ-चेतख: । समान + चिती द्राने—श्रास्तन । समानस्य छुन्दसि०।

(ग्टयुत ) सुनो । (सर्षे म्यः घः) तुम सव को में ( पतम्) त्रसे [ श्रूने को] ( परि ददामि) सीपता हूं ( पनम्) इस पुरुष के लिये $\lfloor$ मेंरे बलये ] (खस्ति)


सावार्थ-जो चुद्दिमान् मनुप्य शास्त्रवित् विजगशील हृद्ध, युचा और यह्मनारियों की सेवा में अात्म समर्पा करता है वह पुरुप उन महान्माश्रों के सत्संग, उपदेश श्रौर सत्कर्मों से ल्लाम डठाकर लंसार में भ्रपन्ना सतुति फैल्लाता हैं॥ २ ॥
 निर० १००। $=1$ और सायसाभाण्य भृग्वेद १। २। २। के प्रमाला से कि.या है। यहां पर सागयाभाष्त्र में "जरायै, जरामाप्तियर्यन्तम्। चुढ़ापे के लिये, चुढ़ापे के श्राने तक" जो श्रर्थ है चह श्रसंगत है, वेद्द में जावन को सस्थ श्रौर स्तुतियोग्य रसने का उपदेश है। देखने- अर्रथर्वेदे, का० \& सू० ₹२० म० ३॥



जहां पर पुययात्मा मिन्न ग्रपने शरीर का रोग छोड़ कर घ्वानन्द् भोगते हैं
 घचिस्वपियजादर०। पा० ६।श। ₹१। इति संश्रसार्याम् । चघनम्। व: । युष्मभ्यम्। परिदद्वामि। रन्द्राार्थं दानं परिदानं समर्पयाम् । रनितुं प्रयच्हुाम , समर्पयामि। एतन् । श्रात्मानम्। स्वस्ति। साबसेः। उ० ४। शू१। सु + श्चस सत्तायां-ति । श्राशीर्चादम्, त्र्तमम्। एनम् । माम् प्रति । जरसे । जरतेस्तौतील्यर्चतिकर्मर्ायौ- निघ० ३। ई४। जरा स्तुनिर्जररतेस्तुतिकर्मयः। निरु०१०। $=1$ यथा। बाय उब्रे मिर्जरन्ते त्वामच्छुा जरितार:।

 स्तुत्यर्थम्। पशंसापाप्थ्यर्थम्। वहाय ! वह प्रापऐ-लेट्। द्विकर्मकः। यूयं पापयत ॥

चदाँ पर खर्ग में विना लंगड़े हुये औौर ध्रंगों से विना टेद़े हुये हम माता पिता श्रौर पुन्रों को देखते रहें।




हे विदान्त् जनो ! कानों से हम गुस सुनते रहे, है पूल्य महाँमाश्रो ! आंग्यों से दुम गुम देग्ज़ते र सहं। हढ़ श्रदों श्रोर श़रीरों से स्तुति करते हुये हम लोग वहद जीवत पावं जों चिहानों का हितकारक है ॥

$$
\begin{aligned}
& \text { ये दैवा दिवि हृ चे पृंथुव्यई ये प्रत्वरिंक्ष ओषो- }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { शत्तमन्यान् परि वृषान्तु सृत्यून } ॥ \text { ३ ॥ }
\end{aligned}
$$





भापार्य一- (देचाः ) हे विद्धान् महात्माश्रो ! (से) जो हुम (दिवि) सूर्य
 वा मध्यलोक में, (भोषजिजु) श्रोपधियों में, (पजुपु) सब जीवों में और
 तो। (ते) चद वुम ( श्रसमै) पस पुर्प के .लिये (अरसम्) कीतिंयुक्त
 विजिगीकाकान्तिगल्यादिपु-किप् । भकाशे सूर्यसमानलोफ। न्य। शस भुषि


( ज्राय्युः ) जीवन ( कृषुत) करो, [ यह पुरुप ] ( अ्रन्यान्) हूसरे प्रकार के ( शतम्) सौ (मृत्यून) मृंच्युप्रों को (परि वृएलुु) हटाचे ॥

भावार्थ——ो विद्दान् सूर्य विद्या, भूमि विद्या, घायुचिद्या, श्रोपधि श्रर्थात् श्रुन्न, चृन्त, जड़ी बूटी ज्रादि की विद्या, पशु अर्थात् सव जीचों की पालन विद्या श्रौर जल विद्या चा सूद्वम तन्मानाश्रों की विद्या में निपुए हैं उनके सत्संग और उनके कर्मों के विचार से शित्ता भ्रहा करके श्रौर पदाएथों के गुरा, उफकार भ्रैर सेनन को गथार्ध समभक कर मनुण्य श्रपना सव जीवन गुभ कमों में व्यतीत करें, श्रैर टुराचरणों में श्रपने जन्म को न गमाकर सुफल करें ॥ ३ ॥

टिप्पयी-(पणु) साष्द् ऊीवनान्ची है, देखो श्रथथर्च० २। ३ध। २।
 ईकारस्य हस्वः, ॠकारस्य इकारः। श्रन्तरिप्षं फ₹मादन्त्तरा ज्ञान्तं भवल्यन्तरेमे इति वा शर्रीरें्वन्तरर्तयमिति वा-ईति. भगवान्न यास्कः, निरु० २। १०। सर्षमघो हश्यमाने । अ्राकाशे। ग्रोषधीषु । \&। २३। १ श्रोपधिङ्डीप् श्रोपध्यः फल. पाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः । इति मत्रः, १। ४६॥ इति कद्लीव्रीहियकफलधान्यादिष्ड ' पशुषु 1 शर्ज्जिहटिकम्यमिपर्सीति०। उ० १। ₹७। इति दृशिए् भेन्कृतो-कु, पश्यादेशः। पश्यन्ति हश्यन्ते चा ते पशचः। प्ररिामां्रेशु, सर्वजीवेपु। ग्रप्सु । १।ध। | ग्राप्त्व-किप्। ब्यापिकासु सूनमतन्मात्रासु। यथा श्रीमद्द्ययानन्द्भाष्ये यज्तः। ३७। २६, २६। जलेपु वा। ग्नन्तः 1 मध्ये। ते। सर्वे देवा यूयम्। कृषात्र। क्रुरुत। जरसम्। म० २। जरस् स्तुतिः । अर्श आदिभ्यो डच्| पा० प| २। १२० । इति मत्वर्थे श्रच्| स्तुतियुक्तम्| मशंसनीयम्। ग्रायुः । पतेर्शिचि । उ० २। ११Б। इति इए गतौ-उसि। ईयते पाप्यते यत्तद् श्रायुः। जीवनम्, जोंवितकालः। ग्रस्सै। । अात्मने, मह्यम्। शतम् । श्रपरिमितान् । ग्रन्यान् । स्तुल्यजोवनाद्र भिन्झान् मृल्यून परि+वृषात्तु । चृर्जी चर्जने-लोए्। ग्रयम् उपासकः परिवर्जयतु। मृत्यून्। भुजिमृङ्ं््यां युक्त्युकौ। उ० ३। २१। इति मृङ् प्रायात्यागे-च्युक्। प्रायवियोगान्, मरखानि।

 जो पग्युपति चौपाये खौर दोपाये पगुश्रों [श्रर्थाव्जीवों] का राजा है।
 २०। ₹े बीर २६॥

घेपं मयाजा डत वौनुयाजा हुत्तमोगा अहुतादेश्च दे वा: 1 येपं व्: पण्ण म दिश्रो विभेक्ता स्तान् वे अंत्यै संत्रसद: कृणेमि 11811

येपोम् । स्थ-याजा: । उत्त । वा। ग्रनुनु-युजा: 1 हु त-भोगा: । 프륨


भापार्य-(येपम्) जिन [तुम्हारे] (पयाजा:) उत्तम पूलनीय कर्म ( उत था ) श्रोर ( भ्रनुयाजाः) श्नुनूल पूजनीय कर्म, त्रैर ( हुतभागाः) देने लेने के विभाग (च) अ्रोर (अ्रहुतादः) यद्वा चा दान से बचे पदार्थों के ज्राहार ( देवाः ) चिलय फरने छारें [वा मकाश वाले] हैं। श्रौर (येपाम् वः) जिन तुम्हारे
 ( विमक्ता:) ग्रनेक प्रकार घटी पुयी दें ( तन्च्चः) उन तुम को (श्रस्मै) इस [पुरुव ] के दित के लिये [ श्रपने लिये] (सम्रसदः) सभासद् (कृयोमि) घनाता हैं C \& 1

 इति दुल्वमतिपेधो निपात्यते। प्रहृपूुजनीयकर्माशि। वा। समुच्चये, पादे-
 हुत्तभागा:। दुदानान्दा नद्नेंपु क्रा भज भागसेवयौ।-भावे घज्। घुतस्य, दत्तर्य., दानस्य ग्रीवस्य चा विभागाः। ग्रहुत-ग्रद:। संपद्धदिभ्यः किवप् वाति-


भावार्थ-जो घर्मात्मा चिद्धन् पुरुप खाथं छ्रोड़ कर दान करते हों और सब संलार के हित में द्त्तचित्त हों, राजा डन महात्माश्रों को चुन कर झपनी राजसभा का सभासट् बनावे ॥\&॥

यक्षोरोप के भोजन के स्विपय में भगजनान् श्री कृज्या महाराज ने फहा है। भगवद्र्गीता श्र० \& घ्लोक ३८ 11

## यज्ञशश्षप्टामृतभुजो घान्ति न्नहम सनातनम्। नायं


यक्ष [दान चा देवपूजा] से बचे श्रामृत का मोजत करने वाले पुरु सनातन जहा को पाते हैं। यक्ष न करने चाले का यह लोक नहीं है, हे कौरचों में श्षेछ ! फिर उसका परलोक कहां से हो t।

## सूक्तर्त् ₹? ॥

१-8 ॥ मजापतिर्दैवता। १,२ सन्रनुघुप् ₹, ४ निष्टुप् उपरिष्ठाज जयोतिः, $१ १ \times ₹+\subset=8 ? 11$

पुरुपार्थानन्दोपदेशः-पुरुपार्थ श्रौर अानन्द के लिये उपदेशः ॥
आशोनामाशापालेम्यश्चतुर्स्यी अमृतेंस्य:।
इदं भूनस्याध्यक्षेग्यो विचेम हीवषी बयम् 11 ? 11
भोजनानि । धान्यधनादीनि। देवा: 1 १। १। ₹ निजयिनः। प्रकाशमयाः।
 कनिन्। विस्तीराई:, वक्ताः प्रसिद्धाः। संख्यावाची बा। म-दिशः। प+ दिश
 वि + भज-क। प्रामविभागाः। प्रस्मै। आत्मने, मदर्थम्। सन-सदः । गुधृती पचिवचियमिसदिन्तदिभ्यस्सः। उ० ४। १६७। ईति पद्ब्ल निशर्यागत्यवसादनेषु प्रप्यत्यः। सीदन्ति यन्नेति सन्रं सदनं यब्षः। सभास्थानम् । पुनः। सस्सूद्विप द्रुछ० । पा० ३। २। द? । इति सत्रोपपदे तस्मादेव धाते:-कर्तरि विवप्। सभासदः, सम्यान् । कृरोपि । कृचि fिंसाकरएयोः-लट्। करोमि ।।

प्रार्शानाम् । ग्राश्रा-प्पालेग्यं:। चतु:-स्यं। श्रमृतेंभ्यः।


भापार्य- ( ददम् ) इस समय ( वयम्) हम ( श्राशानान्) सन दिशा-

 ( भूनस्ग्य) संसार के ( ग्रध्यद्येग्यः ) पध्रानों की ( इचिपा) भकि से (विधेम) सेगा करें ॥ ? ॥

भावार्ध-सन मन्तुर्यों को उत्तम गुण वाले पुरुपों प्रभ्ना चतुर्वर्ग, धर्म,
 चातिये। हुन के दी चाने सं मतुण्य की सब आरार्यें चा कामताथें पूर्ण


## य आशशनामाशापालाशचत्तार स्थन देवा: । 






 भतस्य । लाफस्य। ग्रधि_ग्रक्षेम्यः। अभ्यद्यांति समन्ताद्य ब्य मोति।
 ? 21 ? 1 परिचरेंम (fिं्रेम) डल्यस्य मयोगे चहुधा कर्मीखा चतुर्थी दस्यते, यथा
 उर्मदानेन, भक्या। II



भाषार्थ-( देषाः ) हे प्रकाशमय देवताश्रो ! ( ये ) जो तुम ( च्राश्यानाम्) सब दिशाभ्रों के मर्स (चत्वार: ) प्रार्थना के योग्य [ भभवा चार] ( मारापानाः ) भाशार्रों के रत्क्र ( चथन) चर्तमान दो, ( ते ) हे तुम (नः) हमें ( नित्वर्मत्या: ) ऊलल्मी वा महामारीके ( पाश्रेग्य:) फंदों से और (ग्रंदसोअंदसः ) प्रत्येक पाप से ( मुक्चत ) हैड़ाओ ॥ २ ॥

भावार्थ-मनुष्यों को पयद्न पूर्वक सन उत्तम पदार्थों [ श्रयवा चारों पदार्थ, धर्म, अर्थ , काम ओर मोक्त ] कों प्राप्त कर के सद केगों का नाश करना चाहिये ॥ २ ॥

अस्तमस्तवा हुविषो यजास्यश्लैणस्त्रा घतेने ज़ुहोमि। य आशानामाशापालस्तुरीये दे व: स नं: सुभूतमेह चंक्षत् ॥ ३ ॥

२— श्राश्रानाम् । म० १ । दिशानां मध्ये । ग्रतशा-पालाः। म० १। आकांच्तानाम् पालकाः, लोकपालाः। चत्वारः । म० १। याचनीया: ध्रार्थनीया:। चतुःसंस्यका धर्मार्थकाममोज्ञा वा । स्यन । तप्तनप्नयनार्य। पा० ง 1 १ $18 \% 1$ इति मस भुनि लोटि मध्यमपुरुषबहुवचनें थनादेशः । यूयं स्त भवत। देवा: । हे दिव्युणुणा: पुरुपाः। निःः चृत्या: 1 नि: + झू हिंसने


 ठोगे, पीड़ने- असुन्, इफ्र भागमः। निल्यनीप्सयों, पा०६। १। ४। इति द्विर्वचनम्। सर्वस्माद्, डुःखात्, पापात्॥





भाषार्थ—— [हे परमेश्वर !] ( ग्रश्नामः) भ्रम रहित मैं ( त्वा) तुभु को (हविषा) भक्ति से (यजामि) पूजता है, ( अइलोगः ) लंगड़ा न होता हुआा मैं ( त्वा) तुभ को ( घृतेन ) [ कान के ] प्रकाश से [ अ्रथवा घूत से] (जुहोमि) स्वीकार करता है। (यः) जो ( (ुाशानाम्) सब दिशाश्रों में ( ज्राशापालः ) आशाओओं को पालन करने वाला , ( तुरीयः) बड़ा चेगवान्त परमेश्वर [अ्रथवा. चौथा मोन्न] (देवः) प्रकाशमय है , ( सः) वह (नः) हमारे लिये ( हह) यदां पर ( सुभूतम्) उत्तम पेख्वर्य ( आत्वा वत्तत् ) पहुंचाधे ॥ ३॥

भावार्य-जो मनुण्य निरालस्य होकर परमेश्वर की भ्राश्रा का जालन करते हैं ग्रधना नो घुत से श्रमित के समान भ्तापी होते हैं वे शीम्र ही जगदीश्वन का दर्शान करके [ ग्रधषा धर्मं, अर्रर्थ, भौर काम की सिद्दि से पाये हुये चौथे मोच्न के लाभ से] महासमर्थ होजाते हें।। ₹॥
 सेदरहितः । त्वा। व्वम्, परमेश्वरम्। हीविषा। म० ? 1 मक्टया। यजामि । पूजयामि। ग्रश्लोया। श्रोरा संधाते =राशीकरतो-स्रच् ।
 सति घु भासे-भावे का । दीप्तपा, सकक्षातभकार्रोन । आज्येन। जुहोसि।
 म० १। दिश्रानाम् । ग्राश़-पालः । म० १.। हच्छापालकः। तुरीयः। तुरो चेगः , अस्सर्थे छु प्रत्ययः। तुरवान्, देगानान् परमेश्वर: [ग्रथवा। चतुरश्न. यतावाद्यत्तरलोपश्। वार्तिकम्। पा० 4 । २। 48 । हति चतुर-छ, चकार-
 भाने का प्रभूतिम्। सु सुष्धु प्रभूतं धनम्, ग्रा-समन्तात्। इस्। अश्र।

सगयाभाज्य में ( श्रत्रामः) के स्थान में [ श्रश्रामः] श्रौर ( श्रघलोखाः) के


स्वस्ति मुत्र ड्त प्रित्रे नो अस्तु स्वस्ति गोम्यो जगंते पुरू'बेय: 1 विश्वं सूभूं सुंबिढत्र नो अस्तु ज्येगे व दृशेम् सूयम् 11811




भाषार्थ- (नः ) हमारी ( मानें) मात्ता फे लिये ( उत ) श्रौर ( नित्रे) पिता"के लिये ( ₹व्वस्ति) आमन्द्द ( अस्तु ) होंवे, श्रैर (मोम्यः) गौश्र्रों के लिये (पुरुषेम्यः) पुरुषों के लिये और (जगते) जगत् के लिये ( स्वस्ति) ज्रानन्द् होवे । ( विश्वम्) संपूर्य ( खुभूतम्) उप्तम ऐेश्वर्य ज्रौर ( छुविद्च्रम्)

वक्षत् । वह प्रापलो-लेटि श्रडागम:, द्विकर्मकः।, श्रावहेत् , प्रापयेत्, अ्राहल्य दद्यात्!
 नीयायै जनन्यं। पिने । १। २। १। पालकाय, जनकाया गोस्यः। १।२। ३। गन्तन्याभ्यः प्रापयीयाभ्यः धेन्गुभ्यः, गवादिपशुभ्यः। जगते। वर्तमाने पृष्द्-
 गतिशीक्ताय ससांराय। पुरुषेक्यः । पुरः कुषन्। उ० ४। ७४। पुर श्रम्र-गत्याम्-कुष््। पुरति अ्रश्रे गंच्छुतीति। पुच्रभृत्याद्यिम्तुष्येम्यः। विश्वम्। सर्वम्। सु-भूतम् । म० ३। पभूतमैश्वर्यम्। सविद्नंम्। छुविदे: कत्नन्।
 युत्पादग्रमास । सुबिदन्रं धनं भवति विन्द्तेर्वेंकोपसर्वाद्ड ददातेर्धश्याद्र

उत्तम द्वान वा कुल (नः) हमारे लिग्रे ( कारतु) हो, ( ज्योक्) बहुत कालक्ष़तक


भानार्ष-जो महुप्य माता दिता श्रादि क्षने कुटुर्बयों और श्रन्य
 उपनार करते हैं, वे पुर्प्रार्धी सन घक्कार् का उत्तम धन, उत्तम ज्ञान श्रौर उत्तम फुल पाते ड्रोर नही सूर्य जैस प्रकाश मान दोकर दीर्घ श्रायु श्रर्थात् वड़े नाम को भागते हैं ॥ $8 \|$

## सूत्तस् ३ँ ॥

१- 811 हह्म देवता 1 गनुष्टप् छः द: ॥ घह्मंचचारोपदेशः - अन्म चिचार का उप्पेश ॥





भापार्य-(जनासः) हे मनुप्यो ! (इद्वम्) इस aात को (विदथ) तुम जानते हो, चद [उत्समानी] (महत्) पूजनीय ( (्वह्ल) परम चहल का (चद्दिण्यति) कधन करेंगा । (तत्) वद घल (न) न तो (पृधिग्याम्) पृथिर्धी में (नो) धौर न

E्: यु पसर्गात्-निख 08191 तथा 1 सुनिदन्रः फल्याएविद्य:-निरु० ६। १४। शोभनं


 01 १। प० 1 हति जस्ति घ्रसुफ। है जना:, विदांसः। विदय । चिद ज्ञाने श्रद्|द्:्-, लट मध्यमबह्घवचनं छन्द्सि शः। गूरंवितथ, जानीथ। महत् ।

## ( श्ये )

(दिवि) सूर्य्य लोक में है (येन) जिस के सहारे से (घीरुभः) यह डगती हुयीं जड़ी बूटी [लता रूप सूष्ट के पद्दार्थ] (मालान्ति) ₹वास लेती हैं ॥ १॥

भावार्य-यध्धपि चह सर्वं्यापी, सर्वंशक्तिमान् पर्रह्ल भूमि चा /सूर्य्यं भादि किसी विशोष ₹थान में वर्तमान नहीं है तो भी चह अपनी सत्ता मात्र से
 उस म्रछ्ध का उपद्रेश करते हैं॥ १॥

केनोपनिषत्र में वर्खन है, अंड्डी मन्त्र है।
न तत्र चक्षुर्गगकछ्छति न वागू गचस्छति नो मनो न विट्समो न विजानीमो यथैतद्नु शिष्यादन्यद्देव तर्दिदितादर्थो अविदिसाद़धि 1 इति शुग्रुम पूर्वैषां ये नस्तद्ड व्याचर्क्षिरे॥ १ ॥

न चहां आंख्र जाती है, न धाखी जाती है, म मन, हम न जानते हैं न पहिचानते हैं कैसे वह हस जगत का श्रनुश्रासन करता है। वह जांने हुये से भि⿻्न है और न जाने हुये से ऊपर है। पेसा छमने पूर्वओों से सुना है, जिन्हों ने हमें उसकीशरिक्षा दी थी ॥
 वद्दिष्यति । चद् वाक्ं-ल््। कथयिव्यति। न। निदेधे। तत्। अह्स। पृथिठ्याम् । १।२।१। प्रसयातायां भूमौ।नो द्वति।न- उ। मैष। दिवि 19 ३०। ₹। घुलोके, सूर्यमरडले। येन। घह्राला ' मायान्ति।
 वृक्तानन्यन् सा घीरूत् । वि + रुध आवाररो-किष्, दीर्शश्च । भ्रथषा । वि + रुद भादुर्भावे-किप्। म्यङ्फ्फादीनां च पा० थ। ३। ३भ। इति हस्य धः। विरोहएा-


यत् माणे न प्रासिति येन माया: म्रणीयते ।
तद्वेख बह्म त्वं विद्धि नेद्ध यदिदमुपासते ॥ २॥
जो पाया कारा नदों श्वास लेता है। जिस करके पारा चलाया जाता है। उस को ही वू म्ल जान, यद पह नदीं है जिसके पास के कैठते हैं।।

> अन्तनिक्ष आस्तां ₹थामे ग्रान्द्नसदीमिव ।
> अस्थानमस्य भूतरयं वृदुप्टद्ज वे घस्सी न वी ॥श॥

स्रेत्रतिक्ष । झ्रासाम् । स्थामं। श्रुन्त्तसदाम्-इव। স्ञार-स्थानंम्। ग्स्स्य। भूतस्स'। छिदुः। तन्। पे धसं। । न । वा ॥ ₹ ॥

भापार्य-(झ्रन्तरिन्ना) सब के भीतर दिस्लाई देने हारे भकाका रूप परमेश्नर में ( भ्रासाम्) इन्नका [ लतारूप सुप्टियों का] (स्थाम) ठहराव है (धान्तसदाम् स्व) जैसे थंक कर वेटें हूये यात्रियों का पड़ाब। (वेधसः) चुद्धिमान लोग ( वत्) उसं घंल को ( भस्प भूतस्य) रस संसार का (अास्था-
 भावार्थ-रूर्य भादि भसंच्च लोक उसी परममहल में ठहरे है, वही वमस्त जगत् का केन्द्र है। द्र काव को विद्धान् लोग विधि और निवेध रूप

२- ग्रन्तरिंने । शहणंझः सर्यमच्ये कर्यमाने परमेश्वरे। ग्रासाम् । वीद्वधाम्। म० १ 1 विरोहपारीलानां पद्धार्थाजाम्। स्थाम। सर्वघातुय्यो


 अश्र्रयम् $\mid$ ग्रस्य । परिद्रपमानस्य। भूतस्य । लोकस्य ; जगतः । चिदुः । विद द्राने-लय्। विदन्ति जानन्ति। तत्। काराभूतं घद्न । वेधसः 1 \}। भ? । १। मेधाणिन:, विछांसः।न । ज़िमेधे। वा। अथना।
(१६०) ग्रथर्ववेदभाद्ये


विचार से निश्रिन करते हैं. जैसे घहा जड़ नहीं है किन्तु चैतन्यम्ये, हल्यादि, अथवा जितना श्रतिक घ्रह्यग्रान होता जाता है डतना दी वद्द ग्रनन्त, ग्रहल श्राभय हौर श्रति अ्रधिक जान पड़ता है इससे चद ग्रहाइानी ग्रपने के भ्रफ़ानी समभरें 关॥ २॥

आद्र्र तदुद्य संन्न दा संमुद्ऱ्यैन सोर्या: ॥ ₹ ॥ यत्।रोदस्री (इति)। रेंमाने इति। भूर्शम:। च। नि:-लत्रतेक्षत्।


भाषार्य- ( रोद्सी = सि) है मूर्य (च) और ( सूमि: ) भूनि। ( रेजमाने ) कांपते हुये तुम दोनों में (यत्) जिस [रस ] को (निरतन्त्रम्) चन्पन्न किया है, ( तब्) वह ( अ्रार्द्रम्) रस ( भ्रन्य ) भ्राज ( सर्वद्जा) सदा से (सनु-


भावार्थ—जिस रस वा उत्पाद्न शुकि को, परम̆भ्वर ने चूर्य औौर भृमि को ( कंपमान) घश में रख के, चृप्टि के भारि में उत्पन्न किया था नद्याक्या

 ङीप्। घुलोको भूमिर्वा। सम्बोधने दीर्घग्धान्द्सः। हे रोदसि। सूर्यलोक।
 उभे कम्पमाने । भूषि: । ? । ११। २। सचन्ति पद्धर्था ग्रस्यामिति । पृधिवो।

 उत्पान्द्नसामर्थ्यम्। तत् 1 पसिद्दम्। ग्रद्य 1 श1 :1 ₹। घर्तमाने दिने।
 पुंलि०। सोतसो विभापा उ्यऊ्यौ। पा० ४। \&। \&ई३। इति सोतस्-डय।.डिच्चाव् टि लोपः । होतसि भवा:, जलग़्रनाहा: ॥

मेब श्रादि रस रूप से सदा संसार में चुलि की उत्पच्चि श्रैर स्थिति का कारया है ॥३॥

टिप्पयी-साययाभाष्य में (रोदसी इति) यद पद पाट और उसका
 पच्चन श्रोर केवल सूर्य वाची है धयोंकि (भूमिः च) [ श्रीर भूमि] यह पद मन्ञ में वर्तमान हैं। फिर (भूमि: च) का भी ज्रुर्थ [ भूमि त्रैर ध्युलोक] उक्त भाण्य में है।

## विश्वम्नच्चासंभीवाइ तद्धन्यस्युसमिं श्रितम्।

 दिवे च्व व्विश्ववैदसे पृथ्थिष्य चtकरं नमं: 11811


भाषार्थ-(निश्वम्) उस सर्व व्यापक [रस]ने (अन्याम्) पक [सर्य्यं वा भूमि] का ( (ग्रफि) चारों प्रोर से (वार=चवार) घेर लिया, (तत्) वही [रस]
 या ग्राबाण रूप (च) ध्रीर (पृधिन्यै) भृधिवी रूप ( विश्वनेदसे) सब के जानने चाले [चा सब भनों के रसने चालें,पा सब में विद्यमान घल्या] को (नमः) नमर्कार (अकरम्) मेंन फिया है ॥४॥
भावार्य-चपि का कारखा रस अ्रर्थाव जल, सूर्य की किरयों से आकाश

 वचार, श्राच्द्धद्वितं चकार। तत् $\mid$ आर्दर्द्रम् । श्रन्यस्याम् | श्रपरस्यांम्। ग्रधि+न्रितन् । ध्राश्रितम्। दिवे । शं। ३०। ३। श्राशागय । तद्रूपाय।




में जाकर फिर पृथिनी में पविष होता, चही फिर पृथिची से श्राभाग में जाता
 को उपकार्श होता है। विद्धान् लोगा इसी प्रकाए जगद्धीघचर की धनन्त राक्तियो। को विच्चार कर सरकार पूर्वक उपकार लेकर श्रान्न्द मोगते हैं $\|$ \& ॥

यज्ञुर्देद म० ₹। क्र० प 1 में द्रस प्रकार घर्लान है-
भूर्भुत्र: स्वर्द्यौरिव भुम्ना पंध्यिचीवं वर्रिणा।।
सब का अ्रधार , सय मे व्यापक, सुस्वस्वरुप परमेश्चर चहुँ्व कें कारा [सब लोकों दे धारया करने से] ग्राकाश के समान श्रोर धपनें फैलाब से पृधिर्ध कं समान है ॥

## सूक्तम् ₹₹ II

१-४ 11 अ्रापो देवताः । निद्धुप् च्चन्दः ॥
सूद्दमतन्माश्राचिच्चार:-सूद्दम तन्मान्राप्रों का विचाए II
हि'ण्यवर्णा: शुचंच: पावका यासुं जात: संविता यास्वर्ग्नः 1 या अग्निं गर्भ दधिरे स्रुवर्णास्ता न्र ड्राप्: रं स्योना अंवन्तु ॥ ? ॥
हहरंराय-वर्षा: । शुचंय: 1 प्रावका: । यासु'। ज्ञातः 1 सुविता।
 ताः । ज़ः। ग्रापे:। शम् । स्योनाः । भुव्त्त ॥ १ ॥

भाषार्च-[जो] ( हिरत्र्वर्गा: ) व्यागनशील वा कमनीय रूप चाली ( गुच्चः) निर्मल सभाव बाली श्रौर (पावकाः) गुन्दि की जताने वाली

१- हररएय-वर्याः। हर्येः कन्यन् द्रिर् च । उ० ४। घठ। इति हर्य गति-



हैं, (यासु) जिनमें (सविता) चताने चा उत्पम्न' करने हाता सूर्य और ( यासु) जिन में ( अन्तिः ) [ पार्थिन ] श्रतित ( जातः) उत्पष्न हुई। (याः)
 [ विजुली रूप ] अग्नित को ( गर्भम्) गर्स के समान ( दधिरे ) धारा किया धा, ( ता: ) वे [ तन्मात्रायें ] ( नः ) हमारे लिये ( शम्) गुम फरने हारी धौर (स्पोनाः ) सुस्ब देने चाली ( भवन्कु) होवें॥ १॥

भावार्थ-जेसे परमात्मा ने कामना के ओरी खोजने के योग्य तन्माश्नाओं के संयोग वियोग से भ्रग्ति, सूर्यं, और विजुली, दन तीन तेजधारी पदार्ध चादि सब संसार को उत्पम्न किया है, उसी प्रकार मतुप्यों को शुमं गुयों के प्रहए और दुर्गुयों के त्याग से श्रापस में उपफारी होना चाहिये ॥ १॥

१-(अ्राप:) = ब्यापक तन्मात्रयें -भीमद् दयानक्द माब्य,यजुर्वेद २७। २४ ॥
२-( श्राप:) के विपय में सूक षै, पू ध्रौर द औौर दूक्त ४ में मनु महाराज का श्लोक भी देखें ॥1
 युक्तः , गतिशीलरूपयुक्तः। प्रकागस्वरूपः 1 शुचयः 1 हगुपधात् कित् । उ० ४। १२०। इति शुचिर् श्रीचे=शुन्दौ-इन्, स च कित् । शुद्दखभावाः । पावकाः 1 पूञ् शोधि-बम्। । श्रातोड्तुपसर्गे कः 1 पा०३। २ । ₹। इति कै शब्दे-
 टाप्। पावकाद्दीनां कुन्दसीति। वा० पा० ง। ३। घु । हत्वं निषिद्दम्। पाचस्य


 गर्भस् 121891 ₹।पदार्थेपु गर्भवक्त् स्थितम। दधिरे । डुभाज् धारखा-


 सिंनेष्टेयूं च। उ० ३। 8 । इति विदु तन्तुसन्तने-न मल्यगः . टिभागस्य यू रत्यादेशः । स्योनं सुखनाम, निघ०। ३। । अर्शाभद्वाद्योड च् पा० थ । २। १२७। र्रति मत्वथे भच् । घुल्वत्यः ॥।
 न आप: शं स्योना भवन्तु ॥ २॥




भाषार्च-( यासाम्) जित तन्मान्राओं के (मध्ये) घीच मे ( वन्नगः) अर्वश्वेण्ड (राजा) राजा परमेश्रा (जनानाम्) सय जन्मधाले जाँवों के
 चलता है। ( याः ) जिन ( त्रुवएाः:) छुन्द्र रूप चार्वा ( घापः) नन्माधाप्रो ने ( भंग्निम्) चिज़ुली रूप अं्नि को (गर्भग्र्) गर्भंद समान (दधिरे) धाएल किया धा, ( ता: ) वे [ तन्माधायें] (नः) हमारे लिये ( ग्नान्) श्रम फरनेद्रार्त


भावार्य-इन तन्माश्रों का नियन्ता अर्थात् संयोजक श्रोर वियोजक
 देता है 1 इनके गुरों से उपकार ले कर मनुप्यों कों मुख भोगमना चाहिंम 11 : 11

 घररायः परमेश्वरः। याति। गच्दुति। ध्वामोति। मध्ये। मह्न्याद्यक्ष।

 मिथ्याकरराम्। सत्यं च अ्रसत्यं च उमे कर्मखी। अ्रव-पश्यन् । हीशार-भातृ ।
 गतम् म० १॥

## सू० ${ }^{\circ}$ ₹ <br> मथमं कारउस् "

यासं देवा दिवि कुण्वन्ति भुक्षं या अन्तरार्क्षे बहुधा अवन्ति । या ग्रुग्नं गर्म दधिरे स्वर्वार्डसत न अंप: शं स्योना अंबन्तु ॥ ३ ॥
यासम्। द्दे वाः। द्रिवि। कुएवर्ति'। भुक्षस्। या: ! ग्रुन्तरिंक्षे।
 ता: । नः । ग्राप: । ग्रम् । स्योनाः । सुव्त्तु || ₹ ॥

भाषार्य- ( देवाः ) सब पकाशमय पदार्थ (दिवि) च्यवहार के योग्य श्राकाश में (यासाम्) जिनका ('मन्तम्) भोजनें ( हृषवनित्ति) करते 'है श्रौर ( या:ं) जो [ तन्माभ्रायें] ( ग्रन्तरिक्षे) संब के मध्यवर्ती श्राकर्षया में (बंड्रा)ं भ्भनेक रूपों से ( भवन्ति ) घर्त्तमाने हैं। और (याः) जिन ( सुवर्णां) सुन्दर रूप चाली ( आपः) तन्मात्राओं ने ( श्रुग्निम्) [विजुली] रूप श्रणिन को (गर्मम). गर्म के समान (दधिरे) धारा किया था, ( ताः ) वो [ तिस्माध्रायें] (न: ): हमारे लिये ( शम्त.) शुम करने हारी और ( स्योनाः ) सुख देने चाली ( भवन्तु) दोवे ॥₹॥

भावार्य-झ्मपरिमिस तन्मानार्ये ईंश्रे कृत परस्पर अाकर्या से संसार के ( देवाः ) सूर्य, ग्रनित, वायु भ्रादि सव पदार्थों के धारए और पोषला का कारश हैं। (देवाः) विद्धान् लोग हून के सूद्म विचार से संसार में श्रानेक उपकार करके सुख पाते हैं॥ ₹॥
₹-यागाम्। उपाम्। देवाः। २।ज। शे। ब्यावहारिकपदार्थाः ।. प्रकाशमयाः किर्याः । दिरिव। १। ₹०। ₹। ब्यवहारयोग्ये श्राकाशे। जग-
 तखा धज्। भद्यम्, ग्रभम्, पोपएम्म् । या: । आपः । ग्रन्तररिक्षे। श३०३ मधे द्रगमाने श्राकर्पयासामर्थ्ये। बहुलधा। विमाषा बहोंध्धाडविम्रक्टकाले।
 वर्तन्त्त ।श्रन्यद् ग्राष्यातम् म० ? ॥

 न आप् शं स्योना भंबन्तु $\|\&\|$






 सभाव ओर ( पानकाः ) गद्धि जताने वाली है, (ताः ) चद [नन्माशयै] (न:) हमारे लिये ( शाम्) चयम फरने हारो श्रोर ( स्योनाः ) सुम्र देंते घार्ली (भवन्ड़) छोनें ॥"ษ ॥



 मयनेन, । पश्यत । अबलोकयत। ग्रापः । म० \&। ए सूक्मतन्माराः।


 भमन्यद् ग्याख्यातम् म० \& ॥

सावार्थ－（श्रापः）तन्मान्तायँ मुभे नेत्र से देखें，अर्थाप् पूर्या क्षात हमें ज्ञास हो श्रौर उस से हमारे शरारीर श्रौर ज्ञात्मा स्वस्य रहें। प्रथवा，（ ज्रापः） शघ्द से तन्माश्रां्रों के ज्ञाता ध्रौर वशयिता परमेश्वर वा घिद्वान् पुछष का ग्रहखा है । जो मनुष्य सूप्टि के विक्षान से श्रारीर का स्वास्ग्य श्रौर अान्मा की उद्नति करके उपकारी होते हैं उन के लिये परमेख्वर की कृपा से सदा श्रमृत श्रथांत् स्थिर सुख वरसता है ॥\＆॥

सूत्त⿱丆贝 ₹ ₹ ॥
श－प 11 वीरुद्（ लता）देवता। ग्रनुष्टुप् छन्द：॥
विद्याम्रान्न्युपदेशः－विद्या की प्रापित का उपद्देश ॥
इयं वीरुन्मधु जाता मधुंना त्वां खनामसस । मध्रोरधि पजीतास्सि सा नो मधुमतस्कृधि ॥ ？॥

ड्रयस् । वृरहत् । मधु＇－जाता । मधु＇ना । स्वा। खुनास़स्ति ।


भाषार्थ－（ इयम्）यह तू（ बरारत् ）वढ़ती हुई［ विद्या］（ मधुजाता） क्ञान से उन्पन्न हुई है ，（ मधुना）क्षात के साथ（ त्वा）तुभा को（ खनामसि） हम सोदते हैं।（ मधोः अंधि）विद्या से（ मजाता ज्रसि）तू जन्मी है（ सा）

१－इयम् । पुरोवर्तिनी त्वम्। वीरुत् । १। ३२। १। दिरोहारातीता
 देशः। जनी－क्र। मधुनो ज्ञानत्त् क्षौट्दात् वा यथा उर्पन्ना । मधुना।

 प्रान्नुमः। मधोः 1 पुंतिंगे।बसन्तर्तुसकाइशात्｜खियाम्｜विद्याया：सकाशात्।
 सा । सा त्वम्। न：। श्रमान्। मधु－मतः। तद्स्यास्स््मिन्निति मतुप्।

सो तू ( नः ) हमक़ ( मंधुमतः ) उत्तम निध्या याले ( कृषि) कर 11 ? ॥
भावार्थ-मधु शब्द्द [ मन धात्वर्थ के श्रनुसार यह श्रारणग है कि जित्ता के ग्रहला, अभ्गास, श्रन्वेपसा श्रौर


## दूसरा अर्थ ॥

(इयम् वीरुत्) यद्ध तू फेलर्ती हुई पेल (मधुजाना) मंधु ( रादन्) से उत्पन्न हुई है ( मधुना) मधु के साथ ( व्वा) तुक कों ( बनामझित) दूम
 सो तू ( तः ) हमफो ( मधुमतः ) मधु रस चाले ( कृधि) कर ॥ ? ॥

भावार्घ-मधु शब्द्ध उसी धातु [मन जानना] से सिद्द दोकर [ गात्र्]
 चा मेमलता माना है। (मधु) शाछत् चसन्त्त घंत्र में शनेक पुप्पॉं फें रस सं मधुमच्तिकाष्श्रो द्वारा मिलता है, रसी प्रकार (मधुना) पंम. रस थे साथ
 विद्यारूप मधु को पाकर ( मधु ) अन्नन्द्र रस का भोग करते हैं। ः ॥ ॥

जिह्वाया अग्री मधु मे जिह्इामूले मधूलंकम् ।
ममेन्ह फ़ावसी ममं चित्तमुपायेखि ॥ २ ॥
 इत्। ग्रही १ऋतै। ग्रसं: । समं। चित्तम्। उप्-ग्रायदि ॥ २ ॥

भाषार्य-( मे ) मेटरं ( जिद्धाया: ) रस जीतने घाली, जिद्धा फे ( स्र्रे ) सिरे पर (मधु) भान [चा मधु का रस] छोने श्रैर (जिद्रामूले) जिद्या की
 यधा। कृधि। कुर॥।

२-जिह्वाया: । १1१०। ३। जपति रसमनया। रसनायाः। ग्रय्रे ।

मूल में ( मघूलकम्) ज्ञान का लाभ [वा मधु का स्वादु] होवे । (मम) में
 ( मम चिद्धम्) में चित्त में (उपायसि) तू प्रुंच करु्ती है ॥ २ ॥

 मधु'मन्पे न्तिकमंब्रं मधु'मन्मे प्रारंणम्। वाचा ंद्धास मधु'मदू भुयास्ं मधु' संद्धशः ॥ ३॥ मधु'-मत् । से 1 नि-ऋमंयास्। मधु'-सत्। मे । पुश्रा-क्रयेन्नम्।
 भाष़ार्य-(मे) मेरा ( लिकमखम् ) पास श्राज़ा ( मधुमत्) बहुत़ सान धालावा रस में भरा हुश्भा, और (मे) सेरा (परायगयम्) वाहिर जाना (मधुमत्)


 मधूलकम् 1 मघु + उर गतौ-क, रस्व लत्वम्, स्तार्थ कत्। यद्वा मधु + ताक

 १। जद। र्रति कुज्-फतु। फनुः, फर्म-निघ० २। १। मक्षा-निघ० ३ । ह.।

 गच्छ्धसि, आादरेखा सर्वतः भामोपि ॥
 याम् । कि+फम्युतौ-ल्युद्। निकटगमनम्, अ्रतमनम्। परा-यग्रनस्।

वहुत घ्ञान चाला चा रस में भरा छुध्रा होवे। ( चान्चा) चारी़ी से में (मधुमत्) बडुत ज्ञात चाला था रसयुक्त (चदामि) चोलूं और में ( मधुसन्हशः ) क्षान रूप चाला वा मधुर रूप चाला (भूयासम्) रहं ॥ ३॥

भावार्थ—जो मजुष्य घर, सभा, राजढारा, देखा, पर्टेशा भ्यानि मे ग्राने.

 रस से भरे अर्भर्थात् ्रेम में मग्न होते हें, वही महान्मा (मधुसन्टश) रर्सीले रूप वाले ध्रर्धात् संसार भर में गुर्भ कर्मी होकर उपकार करते हैं ॥ ₹॥

## मधेरशस्म मधुंतरो मुढुघान्मधुं मत्तर:।

मामित् किलू त्वं वना: शाख़ं सधुंमतीमिक ॥ \& ì
मधैरः। ग्रस्मि । मधु'-तर:। सुदुघोत् । मधु'मत्-तर:। भाम् । इत् । किल । त्वम् । वनसः। गाखोम्। सधु' मतीन्-इव $118 ॥$

भाषार्य-( मधोः ) मधुर रस से. में ( मधुनरः) अ्रधिक मधुर (उस्मि)
 मधुर रस वाला होtहं। ( व्वम्) तू. ( माम्प्रत्) मुभुसे ही ( किल) निश्चय
 वदार्मि। चद वाचि-लिङ्धें लश्। कर्यासम् उच्यासम्। भूयासस्। भू सत्तायाम्-श्राशिपि लिङ्। खहं स्याम्। सध-सन्दूशः। द्वुपधफापी-
 चानरसरूप:, मधुरवर्शानः ॥

8-सधोः 1 म० १। मधुररसात, न्कौर्ररसात्। ग्रस्सि। मुहं भवानि। मधु-तए:। द्रिवचनविभज्योपपदे तरबीचसुनी। प़०प। ३। प०। हूति मधु +
 रूपम्: मिष्टखान्यविशेपात्। यद्रा $[$ मधुकात् ] मधु + फै-क। मधु मधुरं कायति

करके ( चनाः ) पे मकरर, (घव) जैसे ( मधुमतीम्) मधुर रसवाली (रासाम्) शाखा से [ श्रनुराग करते हैं ] ॥ ४॥

भावार्य-विद्या का रस सांसारिक स्वादिष्ट मिष्टान्न ज्रादि रोचक पदार्धों से बहुत ही र्लीला श्रूर्थात्त्र श्रिक लाभदायक शौर उपकारी होता है। जैसे जैसे ग्रह्मचारी यत्न पूर्वक विच्या की लालसा करता है वैसे ही बैसे विद्या देवर्वा भा उस से श्नार्याग करती है ॥ध॥

मन्ड महाराज ने कहा ऐ-अभ० \& श्लोक २०॥

## यथा यथा हि पुरुप: शास्त्रं समधिगच्छति। तथा तथा विजालाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥?

जैसे जैसे ही पुरुप शाख्ध को पढ़ता जाता है, चैसे ही बैसे वह अभिक विद्धान दोता जाता है, श्रैर विधान में उसकी रुचि होती है॥

परि चता परिन्तन्नुले क्षुपाग गसरिद्विषे ।
यथा मां कुामिन्यस़ो यथ्र सन्नापंगाअस्: 11 पू ॥



शग्द्यति विछापयतीति मधुकम्। यदिममधुकायाः , श्रोपधिविशोषात्। सायका-


 तरः। माम् | विर्धार्धिनं घहचचरिएाम्। किल। परिद्दौ, निश्चयेन। त्वस् ।
 ग्राडागमः। त्वं संभेजेः, संघस , कामयेधाः। गाखास्। शाख्य ब्यात्तौअच्, ड़्रा । चृत्ताँविशेषम् 1 सधु मतीम् 1 म० १। मधु + मतुप्-डीप् । मधुर्रसयुक्तम्॥

भाषार्य-( परितन्नुना) वहुत कैली हुा ( इद्युएा) लालसा फे साथ
 (त्वा) तुभ को (परि) स्र ओर से ( खगाम्) मैने पार्या द्व। (यधा) जिस से तू ( माम् फामिनी ) मेरी कामना करने वाली ( मसः) होंच, चौरर (यधा) जिस से कू ( मत्) सुभु से ( खपगाः) चिहुछुनेने चाली (न) न ( घसः) छोवे॥ $4 \|$

भगावर्थ-जय घह्नचारी पूर्य भभिलापा से विध्या के निये प्रयन करता है तो कठिन से कठिन भी विद्या उस कों भ्येश्य मिख़ती श्रीर श्रभीष्ट भानन्द देती ही ॥ ॥ ॥

सूक्तम् ३५ ॥
१-8 11 हिरसयं देवता । निद्युप् ह्वन्द्द: ॥
घ्ववर्खादिधनलामोपदेशः-सुवर्श श्रादि धन भाप्ति के लिये उपदेश।। यदाबंध्रन् दाक्ष्यया रिरेएयं शतनानौकाय सुमनसंयमोना: । तत् तै बध्रुष्मायु'पे बचेसे घलये दीर्घायुत्वायं शानश्रो₹दाय ॥१॥
y-परि । सर्वतों भावेन। त्वा । त्वाम् मधुलतां विधाम्। परितर्त्नुना। दाभाभ्यां तुः। उ० ३। ३२। ₹ति याहुलकात् । तन्डु विस्तारे-नु

 बुछ । प्राप्तवानस्मि। ग्रनिन-द्विषे। न + वि + द्विप वरें-भाने विवप्। बैरत्यागार्थम् । यघा। येन भफारेया। माम् $\mid$ घहचारिएम् $\mid$ काभिनी ।

 ध। एवम्म भवेः, भूयाः। मत् । मत्तः । न । निषेधे। ग्रप-गा: । भातो मनिन्क्वनिब्कनिपश्व । पा० ३ं २। ज४। इति अप + गाङ गतौ-मिष्ट। भपयानशीला, पस्थानशीला, वियोगिनी ॥

 वर्चेसे। यलोय । दीर्घयु-त्वायं। ख्रत-शरदाय ॥ १ ॥.

- भाषार्य-( यत्र) जिस (हिरायम् ) कामनायेग्य विश्नान वा सुवर्गादि को ( वाद्तागयाःः) वल फी गति रसने वाले, परम उस्साही ( सुमनस्यमानाः) गुर्मचन्तकों ने ( शनानीछाय) सौ सेनाओं के लिये ( अवन्धन्) बांधा है। ( तत्) उस को ( घान्युषे) लाभ के लिये, ( वर्चसे ) यश के लिये, ( चलाय ) घल के लिये श्रैर ( शतशार्दाय) सौ श्ररद् म्नतुओ्रों वाले (दीर्घायुत्वाय) चिरकाल जीचन के लिये ( ते ) तेर ( वभामि) मैं बांधता हं ॥ ? ॥

भावार्थ-जिस प्रकार कामना येग्य उत्तम विभान श्रैर धन भादि से
१-यत् 1 हिरएयम्। प्रा। समन्तात्। श्रबभन् । वन्ध घन्धने-लब्।
 प्रवृद्धये समर्धों भवतीति। दप्ष:, वलम्। निघ० २। ह। अय गतौ-ल्युंट। अयनं

 चिश्रां । सुवर्यादिकं धनम् । श्रत-प्रनीकाथ। दिक्लंखये संपाएयम्। पांशः। प०। ड़ि तत्पु दपः। शतसेनामापये । सु-सनस्यसानाः। फनुः: घच्् सलो-
 लटः श्रानच्च्। शोभनं मनः कुर्वन्ते सुमनह्यन्ते सुलनायन्ते वा ते सुगनะ्यमाना;, घोभनं ध्यायन्तः गुमचिन्तकाः सज्जनाः । वध्नर्तम । घन्ध घन्धने-कथाहि ।

 माय। दीर्घायु-त्वाय। द्धिदार्ये-घड्। छन्दसीयः। उ० १। २। ईति इस् गती-उगा-ड्रायु:। मावे त्वप्यत्ययः। लम्बमानजीवनाय, चिरकाबजीवनाय। शंते-गरदाय। सन्धिदे लाधृतुन्द्रत्रें्योडाए। पा० ४اं ३। १६। रति शा-


दूरदर्शी, गुभचिन्तक, , यूर थीर चिद्वान् लोग वहुत सेना लेकर रक्षा करते हैं, उसी प्रकार सब मनुप्य विश्षन क्रौर धन की प्राप्ति से संसार में कीर्ति और्रोर सामर्थ्य बढ़ावँ औौर ॠपना जीवन सुफल करें ॥ २ ॥

यद्द मन्न कुछ भेद से यज़ुर्वेद्द में है । श्र० ३८ म० प२ ॥
नैन्ं रक्षंगस्सि न पिंशाचा: संहन्ते दे नान्नासोज: प्रथमजं ह्ये ३ं तत् 1 यो तिसंसर्ति दीक्षाध्यां हिरेए्यं स जीवेषुं कणुते द्रोर्घमाझु: ॥ २॥


 दीर्घु् । श्रायु': ॥ २ ॥

भाषार्य-( न ) न तो ( रच्कांसि) हिंसा करनेहारे रान्त्रस ध्रैर ( न ) न ( पिशाचाः) मांसाहारी पिशाच ( पनम्) इस पुरुष को ( सहन्ते) दवा सकते हैं, ( हि ) बयोंकि ( पतत्) यह [ विक्षान वा सुवर्णा] (देवानाम्) विद्धानों का ( शथमजम्) ) सथमउत्पन्न ( श्रोजः ) सामर्थ्य है। (यः) जो पुरूप (दान्त्ताय याम्)
 ₹। रान्कसाः, नष्टनुद्द्यः सार्थिनः। पिशाचाः । १। ९६। ३। मांसभन्तिया: पिशिताशिनो महादुःखदायिनः। सहन्त्ते। अभिभवन्ति, बाधन्ते। देवानाम् ।
 $\psi_{1}$ ६Е।.इति प्रथ र्यातौ-श्रमच्+जनी-ड। प्रथमतो मातापितृगुरुकारिताभ्यासत उत्पन्नम्। हि । सलु, यस्मात् काराात्। एतत्। हिरायम्। यः।
 दध्रति। दाक्षायप्पम् । म०१। चल्लस्य गतियुक्तम्, परमेट्सात्हवर्धकम्।
 बंत्र ( विर्मित्ति) धारा करता है. ( सः) वह (जीवेपु) सब जीबों में ( श्रायुः ) अपनी श्रान्यु को ( दीर्घम्म ) दीर्घ ( हयुते ) करता है ॥ २॥

भावरार्य-जो पुरुप ( मधमजम् ) प्रशम श्रस्था में गुली माता, पिता कौर श्राचार्यं से घ्रह्नन्र्य सेवन फरके शिक्षा पाते हैं, वह ठत्साही जन सब विमों को हटा कर दुप निंतकोग के फंन में नहीं फंसते हैं, और बही सत्कर्मी पुरुप विशान श्रोर सुवर्वा ग्रादि धन को प्राप करके संसार में यश पाते है, इसी का नाम दीर्ध अंगु करना है ॥ २ ॥

यहृ मन्त्र कुन्न भेद्द से यज़न्वेद्द मे है, अ० ३ध म० पश ॥
अपां लेज़ी ज्योत्तिरोजी घलं च वन्रसतीनाम्तुत बीयौगया। इन्द्र इवेन्द्र्रयाणयंधंध धारयामी ड्रत्रस्मन् चE्ड दक्ष'मायाओ निभरद्धिरण्यम् ॥ ३. ॥

ग्यपाम् । तेजं:। जयोति: । ग्रोजे:। बलंम्। च। वन्नस्पतौनाम्।



भापार्थ- ( ग्रवाम्) प्रारोो वा म्रजाग्रों के ( तेज़ः) तेज, (ज्योतिः) फान्ति, ( श्रोजः ) पराकम (च) और्र्र ( वलम्) चल को (उत) श्रौर मी

 क्रज् हिंसाफर्ायों, स्सादिः। कगेति। दीर्घम्। म० १। द्धिदाररो-घङ्। ल्व््यमानम्। ग्रायुः 1 म० १। इए-उसि। जीचनम् ||

 दयानन्दमान्ये । श्रापः =भाषा जलानि चा। यनुः४। ७। पुनः। भ्राप्ताः म्जजाः।
( घनसपतीनाम्) सेवनीय गुरों के ऱ्कफ चिद्धानों की ( वीयांखि) श्राचियों को ( प्रसिमन् श्रधि) इस [ पुरुष ] में (धारयाम:) हम धाराए करते है, ( हृन )
 बड़े ऐश्रवर्य ] होते हैं। [ इस लिये] (द्क्तमायाः ) चृद्कि करता हुग्रा यह पुरुप ( तत्) उस्न ( हिरायम्) कमनीय विक्षान धा सुवर्या भदि को ( दिघत्र्) धारखाकरें॥ ३ ॥

भावार्थ-विछानों के सत्संग से महा मतापी, विकमी, तेजस्बी, गुणी


समानं मासामतुर्सेष्ट्ब वर्य संछत्सरस्य पयंसा पिपर्म । इन्द्राग्नी विश्वै छे वास्तेऽनुं मन्यन्तामह्ट्रीयीयाना: 118 ॥

 ते । ग्रनु। स्न्यन्त्ताप् । ग्रहृं खोयसाना: ॥ ४ ॥
य० ६। २७। तेजः । निज निशाने-अस्डुन्। दीप्तिः , कान्तिः। रेतः, सारः। ज्योतिः $|\{1 \& \mid\}|$ म्रकाशः, कान्तिः। श्रोज: । म० ₹ । पराकमः । बलम् । म०१ सामर्थ्यं। । शौर्य्यम्। वनस्पतोनास्। १। १२। ३। वन + पतिः , सुट् च । वृन्काराम्। छधन्व। सेचनीयग्रुापालकानां सज्जनानां पालफानाम्। यथा शीमद्रदयानन्द्राष्ये यज्ञ०००। २११ बनस्पते = वनस्य संभजा-
 इन्द्रे 1१। २। ३। परमैश्रर्यवति पुरुपे। इन्द्रियाएि। हन्द्रियमिन्द्रलिक-
 लिद्नानि चिन्हानि। परसेश्वर्यायि, धनाद्दीनि। ग्रहि। उपरि। धारयास:। स्थापयामः । ग्रस्मिन् । पुरुपे। तत् । तस्मात् कारणात्। दक्षमाय़ा: । दक्ष चृद्दौ-शानच्च्। वर्श्र्मानः पुरु़ः। बिभरत् 1 डुमृष्प् पारणपपोषयायो:-लेट्। धारयेत्, विभर्तु। हिरएयस्स । म० १। कमसीयं धनम्॥

भादार्य-( वग्रम्) नम लोग (त्वा) तुभक को [द्रान्मा को] (समानाम्) श्नुकृल ( माम्नाम्) गहीनों की ( श्रतुभिः) मृतुत्रों से श्रौर (संबत्सरस्य) वर्भ से (गयन्ना) दुग्र चा र्स से (पिपर्मि = पिपर्मः) पूर्या करते हैं। (इन्द्राग्नी) चागु श्र्रार ध्रन्नि [चायु श्रौर् क्रण्नि के समान गुरा वाले] (ने) बह (चिश्वे द्वेचाः)
 [द्दम पर ] शन्रुकृल रहें ॥ E॥



8 -खसान्डस् । पम चैक्लग्ये पचाच्यच्। श्रच्चिपमानाम् । पूरारानाम् ।








 गुण़वन्तः । विरचे । सर्वं। देवा: 1 दिव्य गुएाः पुरुपाः। प्रनु-मन्यन्तास्।

 वैमनस्ये च-यक्। धिचनाद्र श्रात्मनेपदम्। ततः शानच्य| हृरायते = कुध्यति,


श्रौर वायु के समान वेग वाले, और श्रीित के समान तेजखी विहान् महात्मा उस पुरुषार्थी मन्ठष्य के सदा गुमचिन्तक होते हैं ॥\&॥

इति प्रष्डोडन्नकाकः ॥

## इति प्रयमं काएाडस् ॥

दूति भीमद्राजाधिराजप्रथितमहगुगामहिमश्रीसयाजीरावणायकवाडा-

 कृते अ्रथवरवेदेद्माष्ये पथमं काएडं समापम्॥

सदं काएडं प्रयागनगरे श्रावयामासे रत्तावन्ध्रनतिधी $₹ \varepsilon \xi \varepsilon$ तमे
विक्रमीये संवत्सरे धीरवीरचिरभ्रतापिमहायशस्त्व-
श्रीराजरा़ेशेखर जार्जपझ्चम-
महोदयस्य सुसामूल्ये धुसमाप्तिमगात्य


## हमारे अन्य वैदिक ग्रन्थ ।

## +risylysin

 स्वस्तिवाचत, शान्तिकरषा और हनन मम्र्र, विधि भादि, सरल भापानुजाए,


- अंक्रिम्त समान्नोघनावें -
 हवनमन्ध उच्चारया करते है, पस्तु पायः मनर्गों के अर्मर्य नहीं जानते । उन्टें यह पुस्तक भवश्य मंगवा कर पढ़नी घाहिये।
 शान्ति करा और हवन मंत्र चेन से लेकर सरल दिन्दी भापा में भनुयादित किये हे $1 . .$. पुस्तक प्रत्येक श्रार्य पुरूप के रमने योग्य है।

वेद्द प्रकाश, मेरठ, मर्म १ह२२ ।...हन सब मन्त्रो का भर्थ भाषा में मष तक नहीं था, क्र कमी की रस पुस्तक मे पूर्ण कर दिया है।


 अभ्रक्रेज़ी श्रनुवाद्ध सहित घी. की. द्वारा भेज वेषे
 त हपवे नमः) घहल निरूकक घ्र्र्य संस्कृत, भाप; और भरंज़ी में शिकात,


६-तथा-मूलमान, चढ़िया रायस झठपेजी पू० १४ मूल्य $ノ \|$

## क्षेमकरणदास त्रिवेी़ी.

प२ लूकरगंज, मयाग


[^0]:    प्रति मृत + प्रात-श्रच्, टाप्। झृतं सल्यं प्रजातं प्रजनमस्त्यस्याः। सत्यप्रसचा, उचितसमयप्रख्ना, जीधदपत्या। पर्वीरा। पर्व गतौ-कनिन् । यद्वा
     वनिप् 1 शरीरग्रन्थय:, देहसन्धयः। वि + जिहतास्। आोध़ड्: गतीं-लोग्
    
     तचै प्रल्ययः। प्रसवार्थम् 11
    २—चतस्त: । त्रिचतुरो: खियां तिस्टचतस्ट। पार७। २। हع। र्रति चत्रु. शंब्द्स्य जसि चतस्नाद्देशः। अचिर फृतः। पा० ७। २। ई00। घवि रेफादेशशः 1 चत्ठः संस्याफाः। दिवः 1 १। ११। २। साफाशस्य। म-दिशः।

